

الفرقان
في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تغسير القرآن
بالرآن دالنُ:

الجزء الثامن والعشرون


سماحة الشيخ
!الـاكتوٍ محمد الصادقي
shiabooks.net
رابط بديل > mktba.net

$$
\varepsilon
$$



$$
7
$$









 الَئْنَّ









 الجزاء على الليئة والحسنة في العقبى من غايات ونتاجات المات الملكية المطلقة الإلهية لما في السماوات والأرض، تُرى أن الذي الذي يملك الأولى، آلا يملك




 إن من الأهداف الرئيسية في خلق السماوات والأرض ومن فيهـا أن يُعبد
 والحسنة بالحسنى، فملكية السماوات والأرض في الأولى، دليل على







 وترى مَن هم المحسنون؟ :



فمن لا يجتنب كبائر الإنم والفواحش، وإن أتى بصغغائر الحسنات، أو أو


 بحسنات، فلا، فإنها من الـحسنى الـخاصـة بــا
 - (r)

ترى ما هي كبائر الإتم، والفواحش، وما هي اللممم المكفر عنها
بتركهما؟؟.
إن الإتم هو الفعل المبطئ عن الثواب، فمنه صغير، ومنه كبير كاللخمر






$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة النساه، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (V) }  \tag{v}\\
& \text { سورة الفرتان، الآية: V. } \\
& \text { سورة هود، الآية: WI } \\
& \text { سورة البقرة، الآية: YlQ. }
\end{align*}
$$





 الـمؤمنين وعليهم، وإخراج أهل المسجد الـحرام، إنها كذلك من كبائر






 المكيال والميزان وحبس الحقوق من غير عسر، والكنبب والكبر والإسراف
 على اللنوب وكتمان ما أنزل الله، وليذاء رسول الله عده الله كبيرآ كالمسبقة، أو شدّد عليه النكير وندد بفاعله كثيرأ(ْ) فإنها من
(Y) سورة الأحزاب، الآية: ^ه.


 الرضا



كبائر الإتم والفواحش، طالما تختلف هذه الكبائر والفواحش في دركاتها وعقوباتها دنيوية وأخروية.
=



 عقوق الوالدين لان اله

 المحصنات لان اله











 المفروضة لأن اله





 = من تال برايه ونازهكم في الفضضل والعلمه،

وأما الفواحش بصورة خاصة فهي المتجاوزة من المعاصي، تجاوزاً إلى غير العاصي، أو تجاوزاً حد العبودية كأنه خارج عنها، ويجمعهـهما : ما عظم



 بفعل الفاحشة يوحي أنها هنا ظلم الغير، فردياً أو جماعياً: كالزنا واللواط



 كأصل في القمة من أصول الحياة فلا ينافيه الانفلات أحياناً إلى شيء من الاجن
 =


4
والميسر وهو القمار، والبخس في المكيال، واللواط، ومعونة الظالمين والركون إليهم،






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأهراف، الآية: هس. } \\
& \text { (Y) سورة آل عمران، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة الإسراء، الآلية: (Y) } \\
& \text { (£) سورة النمل، الآية: \&ه }
\end{aligned}
$$

نازلة الفاحشة والكبيرة وجنونهما(") ولكنه ما يلبث إلا أن يستغفر الله وكما


 والجنون الغفلة، اللتان قد تنزلان به.


 طرف من الجنون، وعلى حد المروي عن النبي

 سليقته وطبعه(£) لأن المؤمن مطبوع بترك الكبائر والفواحش .
وإذا كان اقتراف الكببائر دون تكرار من اللمـم، فأحرى أن يكون منها
 وإقرار، فمن معاني اللمـم الاقتراب والمرا والمشارفة(م) والجمع الإصـلاح، فمن

اللمم النزول، والملمة النازلة الثديدة، واللمم الطائف من الجن والجنون المنون مساً، نمقارةة
 سورة آل عمران، الآية:




 بrr قال : اللمام العبد اللذي يلم باللنب بعد اللنبب ليس من سليقت أي من طبعه.



يجمع : يعزم - على ذنب، نم ينصرف، مقاربآ له مقارفآ إياه، فقد أخذته اللــمـم، ومـقاربة اللذنـب هـي اللدخـول في مـعداتـه ومقـدمـاته وكـمـا عن

إذاً فمقاربة الكبيرة وإن كانت بتكرار، أو مقارفتها دون تكرار، آو الصغيرة دون إصرار، هذه كلها مما تعنيه الللمم المستثناة، معاني تتجاوب مع بعض، كما وتتجاوبه الأدلة: كتابآ وسنة ولغة واعتباراً، فالمسيء هنا هو الـمدمن للفـاحشة والڭكبيرة، إذا أصبححتا من طبعه وسليقته، وما سوى الإدمان، لمم فمنها اقتراف صغائرها المعدة لها، وقد لا يخلو منها أي عبد
: وكما يروى عن النبي
(إإن تغفر الللهم تغفر جـما وأي عبـد لـك لا ألــمـا
$=$


 النبي




 أيضاً من اللمم كما سبق .




 أنه من إنشاده لما دل مليه القرآن .






 يكونوا في حالة عادية ذاكرين عامدين، وأما التكرار والإصرار دون علم بالفاحشة، أو في غفلة وجنون الغفوة فلا يخرجهم عن الإيمان.
. . . . .

 وإعلاناً.
 أنشأ آدم الأوّل من طين لازب، نم أنمأ أنشأ ذريته - كذلك - من أجزاء الألأرض






(1) سورة آل عمران، الآية: هro.
(Y) سورة النحل، الآية: VA (Y)

علّه لأن وأَلَهُرُ لا تختص بالحالتين الجاهلتِين، فإنها شاملة للحالات


 العلم؟ إذ لا مماراة في جهلها المطلق : حين الإنشاء والأجنة، إضـافة إلى
 عن علمه منه شيء، والجنين المستور عن كل فاعل ومحاول، العاجز عله





 يزول; ما يحق أن يقال: علم مطلق وجاه جهل مطلق! ولكن الها بله يمن علينا إذ يصفنا بصفة العلم، نم يفضل نفسه علم الكلي بين صفاته وصفاتنا، كما وبين ذاته وذواتنا!
 اللحقيقية، والإنسان المنيأ من الأرض بطبعه يميل وييّاقل إليها إلّا من هداه اله واهتدى وسلك سبيل التقوى، وجانب وبيل الطغوي فلانْنه وأهُ أَعْرُ
 وصمات الطغوى، ومليء بسمات التقوى.
 - فإن المنشئ أعلم من المنثأ وإن كان مو إيضاً عالماً، أنضلية الخالق من المخلوق.

والتزكية، وهي التحرّي عما فيه التطهير عن الأدناس الخُلقية والعقائدية والعملية، إنها كما تنسب إلى العبد، كذلك إلى الله وإلى رسل اله الحا الحاملين رسالات اله ببلاغات التزكية للمرسل إليهم، وسواء في ذلك القول أو العمل والسعي، إن كان في الدنيا أم في الآخرة . فالتزكية العملية في نطاق التأيدد والتوفيق دنياً، وفي التكفير عن السيئات دنيا وعقبى، إنها خاصة باله تعالى شأنه، وكما أن القولية منها شهاديا
 أخطاءه العامدة منها أو الساهية، فلا يحق له اعتبار نفسه مزكى إلّا بشهادة

(1)

والتزكية البلاغية بالوحي قولياً وعملياً خاصة برسل اله : وُيتُوْاُ عَيْمُم

. (r)
وتزكية السعي في التزكي خاصةً بالمكلفين، وهي لا تا تكفي في الحصون

 فعلى المكلف السعي الكادح في تزكية نفسه متوكّلاً على اله، بدلالات

وليعرف أن تزكية التوفيق في اللنيا إنما هي بيد الله، كما وهي في تكفير


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الثنمس، الآية: } 9 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (V) سورة النور، الآية: (V) } \tag{v}
\end{align*}
$$

سورة النساه، الآية: 9 ع.
سورة البقرة، الآية: 101 . 10 (1)
سورة القصص، الآية: 07.
سورة النور، الآية: Yا


(r)

فتزكيـاتنـا الـعـملية بتـوفيق اله ودلالات رسـل اله، إنها واجبات محتومات، والقولية منها تنزيهاً لأنفسنا قد تجوز فيما إذا كانت حقاً ، الانـا وتد



النبيون وسائر المعصومين والعلماء الربانيون(ع)
ومن التزكيات القولية ما تحرم كالمدّعاة في غير حق، من فضيلة منفية


(1) (1) سورة البقرة، الآية:
. سورة آل عمران، الآية: (Y)
(Y) إذا اضطر إليه أما سمعت قول يوسف : اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وتول العبد الصالح : ولني لكم ناصح المين .
 رسول الش (











 تزكية التقوى في الأولى، وتزكية عن الطغوى في الأخرى.
ومهما يكن من شيء في التزكية الحقة منا لأنفسنا، فإنها مرجوحة إلّا


 يرضاه الهـ

 ( أَزَى

توحي هذه الآيات أن هذا الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى، هو الذي الذي


(1) سورة النور، الآية: Y .

$$
\text { (Y) سورة النساء، الآية: } 8 \text {. }
$$

(r) اله هِ وصمت أمس ونحو مذا، نم تال: إن ترمآ كانوا يصبحون يفيقولون: صلينا البارحة وميمنا

 فضائل جمة تعرنها تلوب المؤمنين ولا تمحها آذان الساميعن .

$$
\begin{aligned}
& \text { IVI: : حم ( ) } \\
& \text { (0) خ خ أدب } 0 \text { (0) }
\end{aligned}
$$

كان ينفق كفارة لسيئاته رجاء أن تعفى، وبعد ما تولى، أعطى لمن يزعمه أنه يزر وزره بعد هذا (وَآَكَكَّهِ : قطع ما كان ينفقه من ذي قبل .





 - (r) يُروى أن المتولي المكدي هنا (اهو عثمان بن عفان كان يتصدق وينفق
 يوشك أن لا يبقى لك شيء، فقال عثمان: إن لي ذنوباً وإني أطلب ما أصنع

 وكما يروى ذلك في غيره أيضاً وعلّها من أشخاص عدّة تنزيل الآيات تنديداً بهم وأميالهم آيآ كانوا
فهنا الآيات تنـدد بـمن يزعم هـكذا، أولاً: أن لا سـناد له من علم

 الشيطان وأولياؤه.
(1) سورة العنكبوت، الآيتان: اY، (Y)
(Y) كما حدده الزمخشري في الكشان، ورواه ابن عباس والسدي والكلبي وجمامة من المفسرين

 ففي كتاب موسى (سفر التثنية ₹Y: 17): الا يُقتل الآباء عن الأولاد ولا


 جميع خطايا أبيه . . . ولم يفعل مئلها عا - وسلك في في فرائضي فإنه لا يموت





وإنها حقيقة جارفة أوهام الضالين، تحمار تاريا التوراتية وآيات عدة قرآنية(1) تجاوباً مع نداء الفطرة العادلة، ، منددة بما اليا اختلقته
 آدم كلهم عصاة في ذواتهم إذ عصى آدم ربه فغوى، فلا بدّ من فاد يفدي بنفسه

ليخلصهم من وزر العصيان وهو المسيح الفادي إذ لُعن بصلبه لأجلناها! إلا

 والضـلالة لا تتعديان بنتائجها إلى غير الساعي لهما ولو كان ذا قربى : ؤلَّلَا


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: } 10 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 المضللين شيء
فهذه بالنسبة للأوزار من أي كانت ولأيِّ، كما وأن مساعي الخير لا
 شاملة لكل المساعي في الدنيا ولها وللآخرة، طالما المؤمن لا يراها فا في

 الآخرة، إذ تظهر حقيقته بعدل اله وفضله.

فهنا في الحياة اللدنيا يرى بعض الجزاء لـما سعى، نمر 'نم في الوسطى : البرزخ، يرى وفياً من الجزاه، ونم في الأخرى يرى جزاءهيه الأوفى، وهو ظهور ما سعى بكامل حقيقته كما وعد اله السـاعين الصـالحين، وأوعد الساعين الطالحين :



## حوار حول آيتي الوزر والسعي:

آية الوزر تنفي أن تزر نفس وازرة وزر نفس وازرة أخرى، ولا تنفي ذلك من نفس غير وازرة كالمعصومين الطاهرين عن الأوزار، فلا تنفي إذاً
 من الوازرين
سورة فاطر، الآية: A1 .

سورة آل عمراذ، الآية: •ץ.

الجوابب: إن الوازرة هنا ليست هي الحاملة لورئلة لورها، بل هي المتحمملة



 نفس كافرة أو فاسقة لا تستقيم على وعدها وانـا يوم الدنيا، فكيف بالأخرى الخا
 أوزار من أضلتها دون أن ينقص عن المضلل شيء
 العذاب فكيف بأنفس معصومة طاهرة مستحقة لكل تكريمّ، أن يؤذن لها

 النناموس، وازرة معصومة طاهرة، تتحمل أوزار أنفس عاصية قذرة! فسلام لك أيها المظلوم المهتوك مـمن يذود عنك تلك الوصـمـات، واللعن على المفترين عليك.
وما شفاعة الشافعين الطاهرين لبعض العاصين حملاٌ لأوزارهمه، إنما هي غض عنها كأن لم تكن شيئاً . وهكذا نرى في آيات الجزاء - كلمة حتم لا تستنينى -: وُولَالَا تَكِيبُ

 غيرها، مؤمنة أو فاسقة، حكم عادل عاقل لا تخلف فيها ولا استثناء عنها .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة العنكبوت، الآية: الان الا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآية: } 10 .
\end{aligned}
$$

وحول آية السعي، كيف يكون للميت عائدة وفائدة عما يسعاه الحي، وما هو بساع لنفسه، ولا ينفعه لو سعى بعد ما قضى نحبه؟ وكـو وكذلك حي عن حي أو شفعاء عمن لهم يشفعون فيشفّعون؟


 لنفسه، كذلك له ما يسعاه لغيره، فما يبغيه لغيره يعتبر بغية له لنفسه، كسائر القربات المهداة إلى المؤمنين أحياء وأمواتاً، سواء أكانت بأجوه أجور أم قربة دون مقابل، على أن ذلك ليس فوضى كما يبغيه الساعي، وإنما فيما يؤهل له ومن يؤهل، فهذان سعيان ينتجان عائدة للمهلى إليه وكما يأذن الله، وفي

الغائبة من واجبات جزئية قصوراً أو تقصيرأ أم ماذ| (1) وأما شفاعة الشفعاء، فهي أيضاً من سعي المشفع لهم بفضل الشه، من
 للشفاعات، فكل ذلك مما سعاه المشفع له، وهو من سعي الشافع أيضاً لأهليته لها، كما وأن غيرهما - غير - الآهلين للشفاعة لا يشفَّعون أو يشفع

ومن هؤلاء من سن سنة حسنة أو سيئة فإن له مثل أجر أو وزر من عمل

 فينتصر ذلك من أجره، قال: مي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصما وصل، تلت: ومو

 قال : نعم يخفق منـ منـ أتول: وأما بالنسبة للمشركين فلا نفع ولا تخفيف حيث النهي عن الا ستغفار لهم، وفي نيابة العبادات روايات كيرة .

بها إلى يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أجورهم أو أوزارهم شيء، كما في مستفيض الأحاديث، فإن ذلك كله من سعيه الهالح أو الطالح وله الو الو انقطع عمله، فإن له سعياً في أعمالهمه، فله أو عليه ما سعاه كما سعى

 وإيمان الأصول المتبوعين الراجين ذلك الإلحاق، كما فصلناه مسبقاً .

جولة أخرى في آيتي الوزر والسـي








 كأصـول لكتابات الوحي المفصل (اصحف إبراهيم وموسى" فالإنجيل ليس
 وصحف نوح غير متواجلة، ولو كانت فهي بدائية إجمالية دون تفاصيل، القرآن وهو الصحيفة الأصيلة المهيمنة على سائر صحف الوح الوحي يكر الور هذا

(1) سورة الطور، الآية: : r.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون

 وأفسده، لا - إلا قدره أو زيادة بفضل الله ومنّه، فليس لـ في في شريعة اله
 واستغلالها لمن لم يسع أو لم يشارك الساعي، اللهم إلا قلد سعيه فكرياً أو عملياً أم ماذا؟ وبقسطاس الحق والعدل . ومهما يكن من ظلم وانتقاص في المساعي دنياً، ففي الأخرى : وْوَنَّكَ



 والأوفى هنا توحي بأن السعي هنا في الصالحات، فغيرها بين مكفرة، أو ناقصة عنها، أو قدرها وهو الوفي، والأوفى تشير إلى زيادة أقلها عشر
 أوفى من سعيه ومن كل جزاء يتصسور كضـابطة عامة في جزاء الحسنات، بخلاف السيئآت التي يجزانها صـا وناحبها - فيما يجزى - الجزاء الجاء الوفي أو دونه، فإن الأوفى فيها ظلم، بخلا فه في الحسنات فإنه فضل . و"اتمه| علها إشارة إلى التراخي بين الدجزاء في الأخرى، عن البرزخ والأولى، طالما رؤية السعى كذلك من جزائه.
 والملمات، وإليه الرجعى في كل القضيات، لا يملك معه أحد شييناً إلا
 التفكير علك تعرفه بكنهه، أو قدر ما تحاول، إلا الله، فلا تنفعك عميقات




إن هذا النبأ وما قبله وبعده - وهي إحدى عشر نبأ - كلها مما نبئ بها
 ممن يزكي نفسه ويلقي وزره على غيره، ويتولى عما يتوجب عليه

 فإنهما وإن كانا من سائر الأفعال الاختيارية، لا ينقطعان عن إلا إلادادة الها الذي هو وإليه المنتهى، وأما غير الاختياري منهما فالأمر فيهما واضح فاله أنشأ للإنسان دواعي الضحكك والبكاء في تركيبات نفسية وعضوية، وظروف خارجية أو داخلية يضحك منها أو يبكي، فهما من أسرار التكوين البشري، كالألوف من أضرابهما

فإنه خلق الموت والحياة كسائر الخلق، مهما كان كلإنسان حيلة أو
(التوحيد للصدوق عن زرارة تال تلت لأبي جعفر "ne


 اله فتهلكواه أقول: وفيه الحاديث كثيرة.


 أين؟ وكيف؟ ومتى؟ ولماذا؟! .
 عدم ذكر الخنتى التي لا هي ذكر ولا أنثى أو يجمعهما، إنه يدلنا هنا


 إما ذكر أو أنثى وقد تظهر حقيقتها بعملية الجراحة.

 وأفعاله وانفعالاته، ومنها انبياقه إلى قعر الرحمه، نم تقدير نطفة من المني لكي يبدأ منها الجنين دون زملائها، فغير المقلَّر من مني أو نطفة لا لا يصبح جنيناً، ويا لهذه الخلية الميكروسكوبية السابحة هي وملايين أمثالها في نقطة



والوراثة أم ماذ؟؟! آبا
: (为)
النشأة الأخرى هي الإحياء مرة أخرى في الأخرى، وكـما أحيا في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الملك، الآية: Y. } \\
& \text { PV : سورة القيامة، الآية (Y) } \\
& \text { (r) راجع الفرقان الجزء الثلالين }
\end{aligned}
$$

 كهذه، ليست إلا عليه تعالى لا سواه، فإليه الإياب وعليه الحساباب، وهو

المالكك يوم الدين لا سواه.








ملكوت علم اله
وترى إذا انحصرت النشأة - وهي مرة منها - في الآخرة والأولى،
فأين إذاً النشأة الوسطى : الحياة البرزخية؟
أقول: إنها استمرارية للحياة الدنيا، فليس الموت إلّا انفصـال الروح
 في الأخرى يخلق البدن مرة أخرى وتنشئ فيه الروح نفيخاً، بعد أن ألْ أصبح البدن رفاتآ، وأصبحت الروح في القيامة الأولى في صعقة كالموت، إلا من

شاء الشا



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الواقعة، الآية: جور }  \tag{0}\\
& \text { سورة الواتعة، الآية: }  \tag{7}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: } 7 \text { الاتلا } \tag{v}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المؤمنون، الآية: عا } \\
& \text { (Y) سورة يس، الآية: اY } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: اY الا } \\
& \text {. Y. سورة العنكبوت، الآية، (£) }
\end{aligned}
$$


والإقناء هو الإرضاء بالقنية الكفاف، فهو الذي أغنى الأغنياء وأقنى الإقناء غنى المـال والحال، حالآ في الاولى أو مآلاً في الأخرى، كذلك وقنامها فيهما أو أحدهما، مهـما كان كلإنسان محاولة فيهما، فهـما لا لا لا تحصلان إلا بإرادة الله فكم من غني لا يحاول إلا قليلاً وكم من فقير هو في محاولة دائبة إلا قليلاً، ولكي نعلم أن: أزمة الأمور كل بيده والكل مستمدل الْا من مدده، ولا يعني ذلك إبطال المساعي، وإنما بطلان استقلال الساعي ولا تعني الآية أنه تعالى أغنى كل فقير، أو اقنامها "وإنما الغني الذي استغنى باله، بمال أو منال أو حال، أو هو والفقير الذي الّي رضي بما آتاه اله،
 لم يغنه الله رغم غناه، ولم يقنه لأنه ما قنى" .

أو يقال: إن الغنى كلها من اله، وإن كانت من غير حل، إذ لم يمنع عن واقعها، مهما لم يرض بها، فلو أراد الله تعالى تكويناً تحقيق ما أراده تشريعأ لأفقر من يبغي الغنى من غير حله.

وكما أن القنى كلها من الهّ، سواء الحقيقة منها كما في المخلصين من عباد الله أو النسبية كما في كثير من الناس فقراء أو أغنياء، إذ يقنون بما

 القنى، سخطاً خالصاً ويأساً بائساً لا رجاء فيه ولا أمل، إنه من إل أكبر النقم، . اللهم اغنتا بغناك واقنا بقناك، في الحال والمال بح

ترى لماذا اختصت الربوبية هنا بالشعرى؟ ألأنها نجم أثقل من شمسنا

بعشرين مرة، ونورها خمسون ضعف نور الشمس، وهي أبعد عنا بمليون ضصف؟! وهناك أنجم أثقل وأضوأ وأبعد منها عنا بملايين الأضعاف! . الججواب: إن الآية لا توحي باختصطاص، وإنما لأن الشعرى كانت معروفة منذ القرون الأولى دون غيرها، وإنها كانت معبودة لأقوام، كخزاعة وحمير، وكانت ترصد كنجم ذي شأن، وإن السورة بدأت بالنجم إذا موى،
 للجولة بما ابتدأ فيها، رغم اختلا فهما، إن ذلك نجم الرسالة والقرآن، وهذا نجم عبدت من دون الهه، فالنجم الأول رسول من الله ليزيف مكانه الثاني، تثبيتاً للربوبية المطلقة الإلهية، والشعرى هذه هي اليمانية المضيئة المعبودة،

 :

جولة في مصارع أربعة من الغابرين، لتكون ذكرى للحاضرين ومن
 فعاد الأولى هم قوم مود


 القرآنن. إذ لا يعرف تاريخ الرسـالات قوماً يدعوهم نبيهم ألف سنة إلّا
سورة فصلت، الحاقة، الآية: A. A.

خمسين عاماً وهم بعد صامدون في كفرهمه، عامدون في ظلمهمه، إلّا قليلا
نجاهم اله مع نوح
 الـجاعلة إياه في هوّات جارفة لكي يخيل إلى الـجهال أنه باطل، الرافعة أعلام الباطل بمظاهر الحقق تمويهاً أنه الحق، فهـم - إذاً - سائر الأقوام الـمكذبة بآيات اله، التي أهواهـا الله يوم الدنيا، إذ أسقطها في مهاوي ومساقط بمختلف العذاب، فلا تختص إذاً بقوم لوط، المؤتفكة المنقلبَّ
 هـم الذين ائفكوا لو قلبوا الحق باطلاّ، أياً كانوا من كفار التاريخ من اللذين


(r) ${ }^{(r)}{ }^{2}$

ليست بخاطثة! .
وعلّ المؤتفِكة الفاعلة منا تشـمل المنفعلة أيضاً، من ديار الأفاكين الطاغين : ولأنه انفعال يجب كونه فعلا، بما أن الإفك هو القلب والصرف،
 ديارهم فائتفكت، وأهواها الها تعالى فانجرفت، الهن كما في ديار قوم لوط وع وعاد وتُمود وأخرابهم من السابقين واللاحقين، مثل البصرة على حدّ الّى تعبير أمير


V• سورة التوبة، الآية (Y)
Q
و . . . يا جند المراة وأتباع البهيمة، دعا فأجتيم وعقر فانهزمتم، نإنكم زعاق وأديانكم رقاق،
 طوى له الأرض فرأى البصرة أقرب الأرضين من الماهاء، وأبعدها من السماء، وفيها ونها تسعة اعشار الشر والداء العضال، المقيم فيها بذنب، والخارج منها برحمة. وقد اتئفكت باملها=

 وذلك من آلاء اله للمؤمنين على الكافرين :
 صحف إبراهيم وموسى، إنها من آلاء ربك: نِعَم الربوبية البالغة الشـامناريلة، فمن ذا الذي يتمارى فيها تشككاً وارتياباً .

 واسمعي يا جارةها أو استفهام تقرير له إذ يقر بآلاء الله كلها، ولكي يقرر لـمن سواه، فإنه نذير لمن مضى :

هناك طوال تاريخ الرسالات نُنُر، من الأولى والوسطى والأخرى، كتباً

 الوحي، أولي العزم من الأنبياء.




=

 قوم لوط ائتفكت مليهم أي انقلبت مليهم، 'أقول ومذا من تفسير المصداق .
سورة الزخرن، الآية: 11.

 تبشيراً وإنذاراً: الخخمسة العظماء، إنه منهم في أصالة الإنذار، والرساللة الأصيلة العالمية، والشريعة المستقلة، فليس بدعاً من الرسل : وألز مَا كُّتُ
 والصالحات كما دعوا، اللهم إلّا أن فيه وفي قرآنه المبين، وتبيانه المتين، فيها زيادات خالدات، وميزات بارزات، تستحكم فيها عرى النبوات وقواعد



وقد تعني الأولى فيما تعني هنا كل من سوى محمد

 النذارة لا درجة الرسالة والنذارة، فليس بدعاً من الرسل والنذر .

وقد تعني الأولى - النذارة - في الذر الأوّل(ع) ، إذ أخذ اله فيه ميياق



$$
\begin{equation*}
\text { سوررة الفقجر، الآلآية: الآية: 19 . } 1 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

في تفسير القمي بإسناده إلى أبي مبد اله

 محمداً عنه



بدعاً من الرسل، وفي الميياق الثاني كان نذيراً ورسولآ للرسل(1)
 الزمن، فهو رسول الزمن، وفي آخر الزمن، تمتد رسالته ونذارته إلى أنذ

 الأزف هو الدنوّ القريب، فالقيامة الكبرى الموصوفة بالآزفة قريبة إلينا لوقت

 المححمدية وكا
 وفي أزف الآزفة إيحاء إلى قربِّ لها مضـاعف، فإنها فإنها : قرب القريبة،
 رَّبَ فِيَاه(8) - وكل آت قريب - وعلّهما معاً معنيان وهو جمع قريب.
نم وهذا القرب لا يعني سنة أو عشرأ أو ألفاً وآلاف، لكي يستغرب:


 كاسحة جارفة مكشوفة:




$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة غافر، الآية: 1A (Y) } \\
& \text { Y ، سورة القمر، الآيتان: (Y) } \\
& \text { مورة الحج، الآية: v. } \tag{₹}
\end{align*}
$$

 في الكشف على مبالغتها كالعلّامة، لا كاشفة كثف الظهور والجلاء، ف :




فكشف الجلاء والغطاء والبلاء ليست هناك إلّا لها فيكشف السوء هناك
 على من يشاء وهم لا يظلمون.

توحي آية العُجـاب أن هنـاكُ من كان يعـجب من حـديـث الوحي، ويضحك منه هـازئأ، فهل إن أنباءً قارعة العذاب، وما ينتظر الناس من من حساب، إنها يُضحك منها وتثير العجاب؟ بدل البكاء والاضط
 كالبعير السامد، فبم تتكبرون، وممّ تفتخرون؟ وما أنتم إلّا فقراء صاغرون افعرن رون


$$
\begin{align*}
& \text { نفس من نفس؟ ولا يتصد منها منا إلا اللذات. }  \tag{1}\\
& \text { MAV : سورة الأمران، الآلا } \\
& \text { سورة ق، الآية: Yو. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الدخان، الآية: }
\end{align*}
$$






من آيات السجدة الواجبة(1)، وقد خوطب فيها من خوطب: المشركون الـضـاحكـون الـسـامـدون، وتقـول الـروايـات إنـهم كـلـلك سـجـدوا كـمـا المسلمون(r)، علّها طاعة له في تلك اللحظة الحاسمة طوعاً، أو كرهاً إذ لم
 من أنباء الواقعة الطامة، فلم يملكوا مقاومة وقع القرآن، مهما قاوموا واقعة




 سحر" وما الأثر والبقاء إلّا من ميزات المعجزات في فإن إن السحر يفنى فلا يؤنر .
 عامة بعد الأمر بأبرزها خاصة : السجدة.

(1) (1اجع ج Y من الجزء الثلاثين، والآيات الباقية الواجبة فها السجدة مي آيات العلق ونصلت والسجدة (Y) اللر المنتور Y: Y Y ا أخرج البخاري والترمذي وابن مردويه عن ابن عباس قال : سجد

ra


$$
\varepsilon
$$



مكية - وآياتها خمس وخمسون







بمـا أن الاقتراب هو زيادة القرب، والساعة - حين مـا تطلق - هي القيامة الكبرى، إذاً فاقتراب الساعة هو زيـادة قربها كمـا تعنيه: الَّفِفَت

 إلّا كون الانشقاق آية لنبي الساعة محمد

آيتين، آية لاقتراب الساعة وآية لنبيِّ الساعة، وقد توحي هذه الآية أنهم
 تم التحق، كخارقة عظيمة إلهية، يحملها هذا المطلع الباهر المنير، نسبة إلى الرسول البشير النذير، آية ماضية قرب الساعة، متهمة بالسحر .

إذاً فليست هي اشتقاق القمر من الأرض، تدليلاً على نظرية أخيرة متأخرة، فإنها لو صحت هناك علميأ لم الم تصح هنا قرآتياً، فالانشقاق هو تقطع الشيء في نفسه، والاشتقاق هو انفصال شيء عن آخر، فأين اشتقاق من انشقاق؟.

تم الاشتقاق لو كان، فهو من آيات القدرة الإلهية المطلقة منذ الخلقة فلا تحمل فرية السحر!؛ والانشقاق هذا من آيات النبوة الختمية وأشراط
 الولادة: پالاشتقاقه وقد تنافيها آيات الخلقة كما ندرسها في طياتها.
 وتلك مستقبلة اتنشّق القمره وأن حوادث القيامة لا تنسب إلى سحر ، أبعد القيامة؟ والمؤمن والكافر يؤمنون بها سواء! - وإن لم ينفع الكافر إيمانه -
 الكذبب، وإنما هو عمل حاضر يخرق العادة: ف : اقتربت ساعة القيامة وانشق القمر آية للساعة وآية لنبي الساعة، مهما ينسبونها إلى السحر، رغم أن السحر لا يستمر وكما لا يؤثر .

فآية انشقاق القمر هنا آيتان، وكل لزام بعض، تلتقيان في التدليل على أن رسالة محمد (أنا والساعة كهاتين" : السبابة والوسطى، و وأنا نبي الساعةلها : إن زمن رسالته هو منذ نبِّئ حتى الساعة، وقد استجابه الها تعالى في هذه الآية عن اقتراح

المشركين (1) لحكمة تتبت الخاتمية، لا اتباعاً لأهوائهمه، اللَّهم إلّا فيما تلتقي الحكمة الإلهية بتحقيق آية، مع اقتراح الناكرين . إذاً فتحقيق هذه الآلآية



 التي لا تنفع فلا تثبت شيئاً، دون شق القمر الذي هو آية ختم الرسالة، وأنه نبي الساعة.
 - على حق الرسالة، ولأنه الآية الواقعية العينية على أنها خاتمة الرسالات الات الات الات


ذلك، إضافة إلى آيات عينية أخرى كالممعراج وأضرابه، كآيات عابرة صغغرى، تؤيده كالحيوان لا يصد إلّا المحسوس، ولا يلا ينحو إلّا منحى المـلما جمعت له ها لا لآيته - لا أصيلات - في التدليل على رسالته.
وأخيرأ لا تلمح آية الانشقاق بكونها مقترحة، بل إنها أصيلة مقصودة،
اللدر المتنور 1 : آ آ - أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء والضسالك عن ابن عباس في الآية قال: (اجتمع المشركون على مهدر الا مشام والعاصي بن وائل والعاصي بن مشام والأسود بن عبد يغور والألألأسود بن الماني


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: } 09 . \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الااحزاب، الآية: •ع. } \tag{r}
\end{align*}
$$

قد كانت لها ساعة مقررة هي اقتراب الساعة، والتدليل على خاتمية نبي

 المعجزات، ومن أبرزها في صنوف الآيات المحسوسات آية انشقاق القمر . وهذه الآية لاقتراب الساعة، آية اقترابها واقعياً، لأن انشقاق القمر من



 ويثبت خرقه للقواعد العلمية، متجاوبآ آيات الخخرق والالتيام؟.

لا صلة لهذه الآية بالمسبقة إلا أن تكون شق القمر آية للرسالة، تتهاجم عليها فرية السحر وأضرابها، فقد رأوا آية الانشقاق بأم أعينهم فأعرضوا عن الوا

 الرسالات الإلهية، مستمر زمناً، مستمر قوة وشدة، يملك قوة زمنية وذاتية، فإن السحر كيفما كان لا يؤثر في السماء! الا

 يستمر؟. ومن ميزات السحر أن يندتر ولا يستمر، ولا سيما إذا أُتي به في
 (1) سورة المدنر، الآية: Y£.

يُعْلِحُ مَمَلَ آلَّغنِيدِينَ(1) فلا يملك هكذا سحر إلّا ازدواجية البطلان: ذاتياً
وبإذن الها .

كذبوا بآية الانشقاق وسواهها، واتبعوا في نكيرهم المتواصل أهواءهمم،


 ا'اهوائهم الهاوية، ومحاولاتهم الخاوية، فالحق لا تتجاذبه الأهواء، وناكروه إلى هواء وهباء.
وقد يشمل "اكل أمرِّه كلَّ أمر من الأمور: أشياءً وأفعالآ، ومن الأوامر،


 والأمور غير الإلهية المتحللة عن الوحي والعقل، إنها تستقر في مستقرات


مُمْتَعَرَّا وْمُتَامَا


ومن الأمور المستقرة هنا أمر التصديق والتكذيب بالآيات الإلهية -

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text {.V7 (Y) سورة الفرتان، الآلية: (Y) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (£) سورة القمر، الآية: YA. }
\end{aligned}
$$








كلَّ تأويل لا يجاوبها، فكل تأويل عليل ما لم يجاوبه حق الدليل . ومما يريب الناس هنا، أن الانشقاق هـذا - كآية سماوية باهرة - لو
(1) سورة طه، الآية: 10
(Y) سورة آل ممران، الآية: •با
(Y)
 اخرجه عنهم أرباب الجوامع والمسانيد والحفاظط، فمين أخرجه : البخاري وير ومسلم وابن

 أبي معمر عن ابن مسعود والبخاري ومسلم والترمني وابن جرير عني أبي معي معمر عنه والخرج

 في الدلالت والبخاري ومسلم من أنس وأخرج مسلم والترمذي وابن جرير واين وابن المنـر وابين
 ابن حميد وعبد اله بن أحمد في زوائد الزمد وابن جرير وابن مردويه وابي أبر نعيم عن أبي عبد


 متواتر رواه جمع كثير من الصحابة
 الثيخ بإسناده عن عبيد الش بن علي عن الرضا فلقتين نقال رسول اله لـ

كانت واقعة، لرآها الناس جميعاّ، في مشارق الأرض ومغاربها، وتناقله المنجمون الراصدون، والباحثون عن الأوضاع السماوية، والمؤرخون، كما كاريا تناقلته الرواة المسلمون، فإنها حادثة كونية عظيمة، فكيف انحصرترت برواة

المسلمين؟!
وغير مقبول ولا معقول أن غير المسلمين كافة، أجمعوا على تجاهلها،


 قليلة ممن كانوا بمكة.

هذا - إلّا أن زمن الانشقاق - كما يروى - لم يكن إلّا يسيراً، لا يراه


 الشؤون نائية عن مكة المكرمة، وقد كان القمر - حين انشّق - بدرآ، طالعاً


 يقول: لعل فصلاً ناعماً من السحاب الأسود فصل بين القمر، أو أنه كُسف في نصفه( ${ }^{(r)}$ على أن هؤلاء أيضاً هم القلة القليلة، فضـلاً عن الذي لم يره،




 وئيده، أخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كسف القمر =

فإن هكذا رؤية نجومية تتطلب أوضاعاً وأوقاتاً خاصة، لم يكن منها الوقت

 غير سبب حسب تقديره، فلا يحسب له حسابابً حتى ينقله، وغيره لا يعرف له موقعاً، فالفريقان يتجاوبان في عدم الدافع لنقله، أو إذا نقله ناقل لا لا
 وكفى!.

والقول إن انشقاقه يُططل سيره وتجاذبه، فتنصدم النجوم وقته، وتختل
 القمر قبل انشقاقه، يَعيى عن تحريكه بعده، أو أن خالق الجالجاذبية الذاتية
 الانصدام، ولماذا الاختلال، اللّهم إلّا اختلال أدمغة الشاكين المرتابين.
 أو على جبلين من جبال مكة، هي خرافات جارفة، لا تقصر عن المسبقة من

 كمين، أم ماذا؟ فهي من زيادات الطائشين المتطاولين، ولأن في سقوط القمر على الأرض قضاء: عليهما، وعلى الكون أجمع، مهـما تحمل العـل العلم سرعة النزول، وتصغير حجم القمر مع بقاء ثُقله، ولكي يدخل شقاه في كمي

=


وذلك بازالة الفوامل يين 'أجزاء وجزيئات وذرات وأجزائها في القمر، فيصبح قدر ليمونة=

وقد يكون انشقاق القمر آية للساعة ونبي الساعة، مما بشر به في البعض

 وانشق وأطاع محمداً نم التأم" وقد يعني الانتظار النظرة التكوينية له مطاوعة لإشارة الرسول

ويا لانشقاق القمر من آية باهرة تختلف عن آيات النبيين أجمعين، في
 عن سائر كتابات الوحي، وبينه وبينها بون السماء والأرض، كما كـا بين آبية الانشقاق السماوية عن آياتهم وكلها آرضية! .

أْ
لقد جاء مؤلاء الناكرين من الأنباء: الأخبار ذات الفوائد العظيمة، ما الاريا


 الني فيها مزدجر، لـمن كان له عقل وبصر، ففي بلاغ الأنباء، وفي ترتيبها " تتطلبه ظروف الدعوة، وتتقبله العقول، وكما هنا وفي كافة مدجالات الدعوة. فإنها كلها حكمة، وكلها بالغة. = عن سقوط القمر! ! (1) لقد شرحنا هذه النبوة المبشورة عن النبي اللحمان حطوفاهه في ارسول الإسلام في الكتب السماويةه ومي تحمل بشارات عدة بحق الرسول محمد







هذا، وكما ليس في النذر إغناء، حتى فيما يستجيب المنذَرون، فإنما هو توفيق الش، يهلي من يشاء إلى صراط مستقيم، لولاه لم تك تكف النذر ولم
 إلى صراط مستقيم.

فعلى الش الحجة البالغة، وعلى رسول اله قول بليغ بآيات بليغة، فإذ لم تنفع هذه وتلك، إذاً فالإعراض :

تول عنهم في ذلك اليوم العسيب، لا يوم الدنيا إلّا عند الإياس القاطع
 إعراضاً تولياً عن أذاهم ومقابلتهم بالمثلل، وتولياً إياهم في عظتهم وقولك



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الروم، الآية: •ب. } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: 1E9. } \\
& \text { (r) سورة القصص، الآلية: } \\
& \text { (£) سورة النساء، الآية: צال }
\end{aligned}
$$



 اللدعوة يوم الدنيا ، لم تنفعهم الشفاعة يوم الدين الد
 اللدعوة الواجبة هنا إذ أعرضوا، وصلة الشفاعة هناك إذ لا لا تنفعهمه، والجمع
 فصيح ولا صصيح. تم ترى من هو الداع يومه وما هو الشيءُ النكر؟؟ . . الداعي هنا لـعلّه





 وبـا أن اللدعوة هـنا وهنـالك للكـافرين، فهي تـجمـع دعوة البعث،





$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحج، الآية: ع\&. }  \tag{0}\\
& \text { سورة الطلاق، الآية: A }  \tag{7}\\
& \text { مورة الكهف، الآية: AV } \tag{v}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة طه، الآية: 1•1. } \\
& \text { or (Y) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { سورة يس، الآية: or } \tag{₹}
\end{align*}
$$

النككر، نكر بنكر، وأين نكر من نكر؟ نكر ظالم مـن أنكر الدق، ونكر عادل عليه من الحق .

تم النكر هو الأمر الصعب الدهاء الذي لا يعرف فينكر، فالشي؛ النُكر


 مثلثي النُكر من الآخرة والأولى.

我

فهم يدعون إلى شيء نكر فيضطرون للإجابة سراعاً، حال كونهم وُخُشَّعًا
重




 (1) رفم ما فسر به وقيل : (اننول عنهه" واذكروا إذ ايخرجون من الأجداث. . يوم يدع الداع، لكي تنذرمم به . .. وهذا وها عجيب في نوعها . (Y) سورة المعارج، الآية: ع ع 9V : سورة الأنبياء، الآية (Y)
 (0) (0) سورة المعارج، الآية:





فالهطوع على الشيء: هو الشخوص بالبصر في ذل وخشوع مع تصويب العنق، وإلى الثيء: هو الإقبال إليه مسرعاً خائفاً كذلك، والكفار مهطعون إلى اللداع بالمععنيين إلا النظر إلى الله، اللهـم إلا نظر الشـا واحتيار، إلى الهول الواقع والمنتظر .


 للمؤمن، ويزداد للكافر .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة اللقارهة، الآية: ع. } \tag{1}
\end{align*}
$$

في روخة الكافي بإسناده إلى توير بن أبي فاخت في مسجد رسول الش ال







 سورة المدثر، الآيتان: 9، 1. 1.






 تُمْعِرِ مُدْدَكِ (ix














 مِن مُدَّحِ مُّتْطَرُ
*

عرض سريع عريض كلأمم الكافرة الغابرة، بما فعلوا وافتعلوا وجاه الرسالات الاللهية، وما لا قوه أو ذاقوه من كوارث، من قور قوم نوح وصـالح وهود وآل فرعون، الخمسة الكارئة، الواصـمة جبين الإنسانية، الماردة عـن مُثلها، الشـاردة عن صراطهها، يستعرضهـم الها تعالى هنا، تسلية للخاطر الرسول الأقدس محمد وليصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأولى له أن يصطبر .
 وينتهي إلى قوم فرعون، نم بـجمعهـم وأضـرابهـم في ضـلا فلا وسعر : إنَّ


EV: سورة القمر، الآية: (Y)

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون


 الدعوة، تكذيباً بعد ما كذبوا المرسلين قبله، ومتفرعاً عليه إذ اعتادوا تكذيب



 تدليلاً على جمعهها مجامع التكذيب قولياً وعملياً، فإنها أشر وأخطر ما ما تواجه به الرسالات من اللـعايات المضادة اللجارفة، إذ تسقط المرسلين عن عيون البسطاء، ودون أن تحمل حجة أو شاهداً .
 العققلاء وطردته، أو وبلغ به الجنـون إلى حد زا
 ويقول ما لا يعمله ولا يقوله المجانين أيضاً، فقد بلغ من الجن الجنون قمته، ومن الزجرة ذروته! .
 الفرية - وبعد ما كررت وركزت وأخذت مأخذها من نوح طوال الدعوه



(1) (1اجع سورة نوح في ج ج (Y) سورة الشعراه، الآية: 1.0. سورة القمر، الآية: ع.

وعلهما معأ معنيان إذ تتحملها الصيغة ووأزَدُجِرَ ازدجاراً فعلياً من قبل قومه، بعد ازدجاره قولياً: إن الـجن زجرته بالـمعنيين الـمسبقين، فأصبح مغلوباآ في ثالوت الازدجار فطلب من ربه الانتصار :
 من الكرامة عند الله للدرجة كأنه عبده لا سواه العبدناله بين عامة المكلفين زمنه. فينزله قومه إلى درك اللجنون وأجنه، فيطردونه عن دعوته، ويقصرون لسانه عن تبليغ رسالته، فيصبح مغلوباً على أمره وكأنه لا يحمل رساله
 الطويل، وحججه عليهم، اللّذين تحملها سورتا نوح وهود فمهمة الرسالة لا تنتهي إلا بعد بلاغها الأسماع إن نفعت، وبلوغا القلوب كما أريد منها : أو بعد إياس الرسول عن تأثيرها في المرسل إليهم:


 يا رب انتصر : انتقم نصرة لرسالتك، لرسولك، لشريعتك، لـحقك، فالأمر أمرك، والعبد عبدك، والرسول رسولك، نمر ولا رجاء في هؤلاء،


 مستعيناً مستهدياً، في هؤلاء اللذين عجزت حلام اللا علته فيهم، فتجاوب الوحيان، من
سورة مود، الآية: • ع . .



وما أن تم دعاء الانتصـار، إرجاعأ لأمر الممرسل إليهم إلى المـرسل العزيز القهار إذاً بأمر الجبار إلى الكون أن يعجل بالانتصـار، إشارة عاجلة إلى عجلته أن تعجل وتخرق عادتها فتغرق هؤلاء الكفار :


ترى إن في السماء أبواباً أغلقت على مياهها؟ أقول: نـعم وكما لهـا

 السماء أبواب الجاذبية، والضغوط اللجوية، والظروف الدارارية: أن سهل سبل بخارها وامطارها حتى لا يحبسها حابس، ولا يكبسها كابس، إزالة للعوائق عن مجاري مياهها فأصبحت كحبيس فتح عنه بابه، أو معقول أطلق عنه عقاله.
 ثُنْتَرِيهِ : غزير متوال جارف غير مجازف، فانهمر بما همرناه وصببناه، ماء ليس من نصيب الأرض رحمة لها، وإنما إصابة ودماراً عليها وغرقاً لأهلها
 هذه مياه السماء المنهمرة، تم تجاوا ذلك الطوفان - مياهُ الأرض المختزنة فيها، إضافة إلى عيونها الظاهرة:

$$
\begin{aligned}
& \text { rv : سورة نوح، الآية (1) } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: צب. } \\
& \text { (Y) سورة الحاقة، الآية: 1 } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 كلها دون استعصاء(1). فاستحالت في هذه التفجرة كلها عيوناً: فأصبحت






 فلو كان ذلك الالتقاء فوضى لما أبقى أحداً، ولانجرفت الأرض إلى


الكافرين :
 ترى ما الذي ينجي نوحاً والمؤمنين معه من هذه الورطة الغامرة؟ هذه التي أغرقت الأرض بجبالها وما عليها وحتى أعلى الجباله، التي علّها

تعصم من أمر الشا! :
 مَن زَحِرًّ (r) فهل المنجي من هذه المهلكة هي سفينة مما تصنعها أيدي
(1) رفم ما تروى من روايات في استعصاء ماء المر والكبيت والملح - أنها كانت حلوة


 سورة مود، الآية: ع ع سورة مود، الآية: 'ع

إنسانهها، نم ويصبح وهو الربان؟ كلّا ! إنها سفينة مصنوعة بيد رسول الله

 حاملة ذات أخشاب كبيرة وأوتاد تربطها! اللهـم إلّا بأعين اله، فهي إذا تحمل رسول الله

 بستر، وسوف يجزون يوم القيامة جزاءمهم الأوفى بما كانوا يكفرون. فقد
 العظيم - التقاءً الماء على أمر قد قدر من غرق الكافرين، ففي غرقهم لـ جزاءٌ كما في حمله ونجاته له جزاء، فليس غرقهم جزاءٌ عليهم بكاملهـه ، اللهم إلاّ نذراً، وإلاّلا له جزاء هنا .

ومن نم نرى لهذا الجزاء ذي زاويتين بقاء كآية للمؤمنين والكافرين :





$$
\begin{align*}
& \text { سورة هود، الآية: PV. }  \tag{1}\\
& \text { سورة هود، الآية: عY } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة العنكبوت، الآية: } 10 \text {. } \\
& \text { سورة يس، الآية: ! }
\end{align*}
$$

وآية من هذه الآية، لوحة من هذه السفينة تحمل بشارة محمدية، برزت قبل ربع قرن في وادي قاف السوفيت(1) آرارات، الـمسمـاة في الـقرآن بالجودي، بشارة بأسماء الخمسة الطاهرة: محمد وعلي وفاطمة والحسن . والحسين

فلقد ترك الله هذه السفينة الآية، وما على لوحتها من آية، تركها آية
 ي؟ إنه كان عذاباً بعد الإنذار والاستكبار، وبعد الإياس عن أثر الإنذار!.

يسرناه عبر القصص والأمثال، وعبر الحجيج البالغة والبراهين الدامغة، عبر صنوف العبر، وعبر كل ما تتقلبه الفِطرَ والعقول والفِكَر .
هذا وكما نرى القرآن يسر التناول والإدراك، ولحدٍّ الإعجاز كما في
 لأن فيه مجامع العلوم الربانية، المممكن نزولها إلى الخليقة مدى القـى القرون

 يجعلها سطحية سوقية ساذجة.

إنه تيسير للذكر، لمن بإمكانه الذكر، لمن لم يغرب عقله، ولم يعزب



الجزء Y Y ففيه شرح وصورة نوتوغرافية عن اللوحة. التي وجدت في بعض قلل جبل آراراط

سورة مريم، الآية: av.

سورة الدخان، الآية: ه^.

بأزمة القلوب حيث يتلوه الرسول


وَهُوَ شَهِهِبِّ
فلا سبيل لـمن له مراس بلغة القرآن أن يعتذر بغـنموضهـ في أعماقه



 وراصد لمن يرحده، وفيه ما يتطلبه أي طالب إلّا الباطل .

إنهم عـاد الأولى وهم قوم مود
为
: ${ }^{(r)}$
艮



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) }
\end{aligned}
$$



سورة القمر، الآيات: 9-90



 فقد أصبحوا تحت رحمة هذه الصرصر العاتية كالنخل الـخاوية الأعجاز،
 وقد يوحي هذا التشبيه أنهم كانوا جساماً أقوياء كالنخل، إلا أن عذاب الله أقوى فلا يعرف قوة لهؤلاء الهز لاء الضعفاء. تم ومذه الصرصر كان لها حرّها إضافة إلى قرّهـا، نموذجاً من النار


 حرآ، أم هما المستمران طول الأيام الثمانية!.
(1) فنحس منا صفة لمضاف إليه محذوف، كعذاب أو مثله: يوم مذاب نحس - وليس صفة ليوم فإنه مضان وليس موصوناً. ومذا مو الواتع الملموس ان لا خير فيه ولا نحس إلا بما يجري فيه من خير أو شر ، فطبيعن
 ملموس، يظهر من طلوع الشمس وغروبها فمن أين النحوسة أو الخيرية، اللهم إلا مما يحدث فيه. فلا عبرة بالأحاديث الواردة أن يوم الأربعاء أم ماذا يوم نحس النس (Y) سورة نصلت، الآية: 17 (Y) V : سورة الحاقة، الآية (Y) (Y)
(

(8) سورة الذاريات، الآية:

والـجواب هو واقع المشههد لصرعى الزمججرة، ومن تم نقَلهُ في هذا الذكر الحكيم يسراً للمدّكرين :
: را لـ . . تتكرر هذه الذكرى في هذه المصارع أربع مرات، ولكي يتذكر من

أراد أن يذّكر أو أراد نشوراً.

:
ونمود هـم قوم مالح، كذبوا بالنذر قبل مـالح ومعه وإياه، وهو يختص بالذكر من بينهم لأنه أعظمهم وآيته الناقة من أعظم الآيات، فظلمهم بها من



إنهم كذبوا بالنذر قولياً وعملياً، فما أبقوا فيما طغوا شيئاً إلّا فعلوه
 يبعث اله بشراً:

 الأنصهار، وعن العشيرة والممال، وعن طاقات بشرية وسواهـا قد تؤهله

(Y)
.1• (Y)
(£) سورة الزخرن، الآية: الا

فهؤلاء الأوغاد المناكيد يتذرعون بثالوتهم المنحوس هذا، إلى تكذيب




 كلها، ولماذا نتبعه فنسجّر لأنفسنا حياةٌ جهنمية ضالة؟!ا وإذأ كان هنا ضـلال وسعر، فهل في تكذيب الرسل هداية وجنة، ويا لها من معاكسة ضـالة جهنمية يتذرعون بها إلى تكذيبهم رسل الها! . ويا لهؤلاء المكذبين من قدسية احتياطية يتحرزون لها عن اتِّباع رسل الهه

احترازاً عن ضلال وسُعُر، هما من مخلفات تكذيب رسل الها! . تم نراهم يضيفون إلى ثالوثهم رابعاً يدعمون به صرح الطغيان، ظلمات بعضها فوق بعض، وشبهات مكررة تحيك في صـدور المكذبين طوال تاريخ

الرسالات:

كأنهم هنا أغمضوا النظر عن ثالوثهـم المسبق : فليكن بشراً منا واحداً! فلماذا يكون هو هذا الواحد؟ فليكن كل واحد منا رسولاً لنفسه، أو وإلى
 إلاّلا واحد، فكيف يلقى عليه الذكر من بيننا، وهو لا يملك عِدة ولا عُدة،



يريدون أن يقسموا المعايش الروحية في الحياة العليا! وأين حياة من حياة، ورزق من رزق؟!.

ومن هذه الشبهات الواهية يتخطون تركهم لاتباع الرسل إلى تكذيبهم
 والمرح، فالفرح المذموم شديده البطر وأشده الأشر، فقد وجه إلى هذا النبي العظيم أشد التهم، ولكي يسقطوه عن أعين الناس، ويتذرعوا به إلى

التخلف الشرعي عنه! ولكن :

فإن الغد سوف يكشف عن من هو الكذاب الأشر كشف الواقع، طالما مو المكشوف اليوم عند من لم يغرب عقله، ومن الغد:



والنـاقة هـذه آية إلهـية أرسلتت فتنة لهـم: حجـة واختبارآ، وكـما اقترحوهـا(1) فتبين لهـم منها مَن هو الكذأب الأشر، قبل أن يعلموا الـوم
 حاذرة، وليس في الأخرى إلّا تخخيفاً قد لا يخوفهـم لأنهم ناكروه وكما في
 الكذاب الأشر .



 كنا من مذه الصشرة الصماء ناةه عشراء فأخرجها اله كما طلبرا منه الحديث.

الرسالة الآية:







الماء قدر شرب القوم، آية حجة وابتلاء.
 يشرب: نصيب الشرب محتضر : حاضر دون انتقاص، قسمة عادلة حاضرة. فهل انتبهوا بهذه الآية وخرجوا عن غيّهم؟ كلّا ! إنهم ارتكبوا جريمة

نكراء، لقد فتكوا بالآية المعجزة وقتلوها :






(1) سورة الأمران، الآية: سه.

(r)
vV-Vr : سورة الأعراف، الآيات (ع)


يعقر وْنَعَرَّها الناقة، والتناول هنا يشمل كل التناولات المشجعة للعقر : من
 الأصل والقعر، فهي بالنسبة للناقة استئصالها ونحرهـا ما ما ما
(1) (1) فتصالحوا في إفساد عظيم على أحيمرهم فنادوه فتعاطى فعقر، فتمت الفتنة

ووقعت المصيبة.


وإنها لصيحة خلفت رجفة مدمرة جائمة هاشمة تحقيقاً لوعد سابق مطلق



(r)

ويا لها من صيحة مرجفة جائمة هاشمة: جئمتهم في ديارهم: لاطئين بها، لازقين عليها كأن لم يغنوا فيها، وهشمتهم: كاسرة لهم كالنبات الرخو

 المحتظِر : صاحب الحظيرة، للبيع أكلاً للحيوان أو إحراقاً للتدفئة والطبخ .
فهم هشيم لكونهم يابسين كالحشيش كمن ماتوا قبل زمن بعيد، وهشيم
 واشار إلى نانوخ،
سورة النمل، الآية: عA عـ سورة مود، الآيات: 70-70

حيث انضمـت أجزاؤهم بعضهـا ببعض كحطب الحاطب الموضوع بعضها فوق بعض كالحظيرة. وهشيمُ محتضَر لوقود المحتظِر، ولقد كانوا هشيماً



هو المحتظر لهذا الهشيم من حظيرة الكون الواسع ويا لها من مصارع لكفار التاريخ، فهنا هشيم المحتظِر، وهناك الك أصحاب



( .





 فهذا القطع من الليل هو من سحره، حيث العيون نائمة، وعيون أهل
 شَخَكِّه : أحياناً في الدنيا وتماماً في الأخرى.
(1) سورة الاننياء، الآية: $9 \wedge$ (1)

Ar (Y) (Y) (Y)


(هورة مود، الآية: 1).

وفيما إذا سألنا : فماذا ذنب الأطفال، غير مكلفين في أي دين، إذ لم
يستنوا مع آل لوط الناجين؟

فالجواب: إن هلاكهم مع آبائهم الكافرين ليس لهم عذابآ، وإنما مزيد
 المقصرين ولا يظلمون نقيراً، وكما يرون آباءمـم المقصرين معذبين فيجبر

بلاؤهم، وما الله بظلّام للعبيد! .
ومما يوحي بهذا التحليل الآيات المحتجة عليهمّ، المنددة بهمب،
المحذرة إياهم عن العذاب، والقصَّر خارجون عنها كلها :

علّها ميلث البطشة: من طمس أعينهم، إذ راودوا لوطاً عن ضيفه، ومن إرسال الحاصب عليهم بحجارة من سجيل، تم البطشة الكبرى في الأخرى



 بينهم ليجسموها كأنها الحق، متحارطاجين على النذر، مهـدودين إياهمب، مستهزئين بهم، لاغين معهم، وإلى كل صنوف المماراة.
 المراودة هي التفاعل والتعامل في الرّود والتردد في طلب الشيء برفق

أو أي ضربب من ضروبب المـحاولات، ولقد كانت مراودتهم إياه عن ضيفه

- إذ حسبوهـم غلماناً صباحاً . فهاج سعارهـم - كانت شرسة نحسة للناية:




 لن يصلوا إلى بغيتهمم، إذ إن هؤلاء مـلائكة اله، وإن الله يطمس أعين القوم
 كما هو ظاهر الطمس، وليس الستر أو السدّ حتى يكون مؤقتأ، وكما قد
 هذا الحساب! ثـم وهذا من ذوق العذاب فما هو ذوق النذر؟.

إنه ذوق لنذارات النذر بالعذاب المنذر به، وتحقيق وعدمهم، وتكريمهم
فيه رغم مهانة المنذْرين، وقد أنذرهم لوط هذه البطشة الطامسة الحاصبة:

فطالما الطمس وذهـاب الأعين آتي لا يستقر عذابه، مهـما استقر حرمانهم عن الرؤية، ولكنهم بطمسهم عن الحياة بالحاصب الصب استقروا في العذاب دون فتور، لاتصاله بعذابي البرزخ والقيامة.
سررة مود، الآيات: Al-VA.

الكاني عن أبي عبد الشا البيت نصاح به جبرائل فقال : يا لوط دمهم فلما دخلوا أموى جيرائلو بإصبعه نحومم
 وفي علل الشرائع عن أحدمـا :


الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثامن والعشرون
 نذير فوق نذير، وتذكير فوق تذكير، وعذابب فوق عذاب بما قدموا من

中钅
:
 فرعون كذبوا بهذه الآيات كلها، لا بكل الآيات الإلهية طوال الرسالات، فإن منها ما حصلت زمن موسى ونذر معه، أو قبله وبعله، ومنها ما الا اختصت
 الآيات التي أرسل بها نذرهم.



 بعزة فرعون واقتداره المزعومين، فبحسب ظلمه وبغيه على عزه وقدرته، كان

أخذه قوياً .
فأولئكم من أحمق حماقى التاريخ طغيانآ وكفراً، ذاقوا وبال أمرهم على عزتهم وقوتهم، فما يأمنكم أن يأتيكم عذاب كما الـما أتاهم :
:
 المهلددون بالعذاب؟ فكيف يضاف الشيء إلى نفسه : (اكفاركم" والصشيح ونم
(1) سورة اللاريات، الآية: •ع .

إذاً - آأنتم! أم هم جموع المنذرين، الكافرين منهم المقصرين، والناكرين القاصرين اللذين مصيرهم الإيمان أو اللاتكنذيب واللاإيمان؟
 يؤمنون، واكمب" أعم منهم وكذلك (كمب" الثالثة هم جموع المنذلَّرين، هؤلاء



 وإنها نهاية المطاف في إسقاط كل شبهة عن وحي السماء، وسد كل نغرة وكل مطمع في الهرب عنه.
وترى هل في الكافر خير حتى يفضل به على سواه من الكافرين؟
 تأمنوا عذابـهم؟ كلا - فأنتم سواء، أو ولو كنتم خيراً فالكفر دركات، لا








فما هي هذه الزبر : الكتب؟ هل هي سماوية؟ فأين هي! وإذا كانت هي

فتلك إذاً قسمة ضيزى: ظالمة جاهلة وتمييز خاطئ، فالزبر منه براء، اللهم إلا ما كتبته أيدي الدس والتتحريف، فالوحي منه براء. . وإذا كانت غير

سماوية فلا حجة فيها! والعقل منه براء.
وإذ لا خيرية لهم ولا براءة لكم - كما العقل يدل والواقع يشهد - فهل تسندون في باطلكم إلى جمعكم؟ :
:
 مادته، فالجمع المبالغ في الجمعية مو المتكاتف الرصين كبنيان مرصوص
 إلى واحد فهو متصر : خبر بعد خبر عن (انحن") . وهكذا جمع هو القوة الحاسمة الصارمة وينتج الانتصار والغلبة على
 أخرابهم الكافرين غير الجمميع، وأما على الممؤمنين الجمميع فلا، فجمـع أولئك هو يبور، لأنه جمع على الباطل البائر، وجمـع هؤلاء لا يبور، لأنه


 ينحطم كهزم الشن، فهو إيحاء إلى يبسهم في جمعهم إذ لا تلازق عريق، ولا ولا
 المتلاصق من المؤمنين

وتصديقاً لهذه الملحمة القرآنية، الحاملة نبأ الغيب، لقد هُزمَت - بعدها
(1) سورة الرحد، الآية: IV.

بزمن - جموع من المشركين في حروبهم مع المسلمين أولاها حـا حرب بدر،
 شخصاً - على المشركين وهم عشرة آلاف.




اللدبر، ووحدة اللبر كوحدة الجمع إشارة إلى وحدتهم في جمعهم ومهما كانت هذه الهزيمة - بما قبلها وبعدها من هزائم عظيمة فهي هزيلة بجنب الساعة :

 وصـاعقة وصرصر وطوفان وحاصب وأخذ عزيز مقتدر، فإنها يوم البطشة الكبرى التي لا قِبَل لها ولا قَبَل فيما مرّ، فإنها أدمى وأمرّ ورّ فالمرارة وإن كانت لا يوصف بها إلا المذوقات والمتطعمات، ولكـن
 وصفها بما يوصف به الشيء المكروه المذاق، ومن عادة من يلاقي مكروهه

 المنكر، ما يستدل به على فظاعة حالهـمّ، فكانوا كلائك المضيغة المقرة،
 (1) اللر المتور Y: Y (1



الفرقان في تفسير اللقرآن/الجزء الثامن والعشرون

: سَقرَ

- . . . إنهم في ضـلال مستمر وسعر متسعر يوم الدنيا ويوم الدين، عكس
 الضـالة المتسعرة هي من ضـلالهمه، الذي هو عذاب للعقول - لو كانت الـت الـي وللنفوس، ومن جرائها وورائها سعر الحياة الجهنمية البائسة، وفي آخر

 يذوقون مس سقر، وبقدر ما قدروا الهدى ضـلالاّ وسعراً، سوف يكونون في ضـلال وسعر - ف: :

خلق بقدر، وتقدير بقدر تكوين بقدر وتشريع بقدر، نواب بقلر وعقاب





سورة القمر، الآية: Yع
في كتاب كمال الدين وتمام الئعمة عن الحسن بن علي اله لامل النار بقدر أممالهم، أقول: ومذا من التفسير بالمصداق المذكور قبل الآية. سورة الفرقان، الآية: Y.
سورة الرحد، الآية: 1 .

سورة الاهزاب، الآية: XA.



قدر في كل شيء بحساب الله في خلقه وأمره دون فوضى ولا جهالة،
 وعرفانآ، وكما في تقدم العلوم البشرية ظهور قدر من قدر الها حسب القدرة


 الكون، ومن القضاء والقَدَر، اللذين لا يتنافيان واختيار الانيار الإنسان فيما يثاب

 والاختيارية من أفعال الإنسان وإن كانت - في وجه - من أفعال اله أيضاً، ولكنه لا يسيره إليها دون اختياره - فـ الا جبر ولا تفويض بل ألا أمرين" لا هو مفوض في أفعاله بمعزل عن الإرادة الإلهية، ولا هو مجلا
 كثيرآ، ما يجعله مختاراً، ولو بجزء من مئات الأجزاءه، أو مقدمة من مئات الات
 سواء دون درجات أو دركات، وليعرف هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفونان، إن فعل الله ليس فوضى عشوائية عمياء، وإنما بقدر وحكمة، وبعلم ومصلحة الحّة
 في كل فعل وبكل قدر : قلر يحلٌد حقيقته وصفته، زمانه ومكانه، ومن نم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المؤمنون، الآية: 1A. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الملك، الآية: با } \tag{Y}
\end{align*}
$$

رباط بسائر الكون وتأثيره فيه وتأثنره به، ولو أردنا تفصيل القدر حسب ما


 وحدها ثلانة ملايين مخروط ونلانون مليون اسطوانة، وبهذه كلها يكون النظر فلتنظر بهذه العين والبصر إلى الكون الواسع لتعرف القدر وكما تقدر .
:
فما هو أمر اله هنا وما هو لـمـح البصر؟ هـل هو أمر التشريع؟ وليس






 أو أن وأَمْرُنَّهُ هنا تشمل الإرادات الإلهية كلها على سبيل البدل وهو
 حقيقية غير مركبة من معدات مقدمات، ولا في حالة التكوين، ودون حاجة
 لفظية، وإنما تكوينية يعبر عنها بها تقريباً لأذهاننا .

سورة النحل، الآية: VV.
سورة يس، الآية: AY.

سورة الجاثية، الآية: 1A
سورة القدر، الآية: ع.
سورة الرعد، الآية: الآلا

كما وأن لمح البصر لا يعني زمناً قدره، وإن كان قصيراً، وإنما يلمح



 فبواحدة من هذه الوحدات تككون الساعة، كمـا تكوون كل كائنة من الكائنات صغيرة أو كبيرة. بل لا صـغيرة في أمر الله ولا كبيرة، ولا قليلة ولا كثيرة، وإنما واحدة كلمح بالبصر أو هو أقرب!

الأثياع مم الأتباع في العقيدة والعمل، أو الأحزاب فير فيها بتجريدها التبعية كما هنا، فكيف بإمكان الغابر اتباع الحاضر ولما يألـا مشاكلة في السيرة، ومن نم فقد يكون الأشياع والمشيع بهم على سواء، ألما أو
 أو في شر كما هنا، فإن قوم نوح كانوا أظلمب وأطغى وقد حشروا بسائر

 الزمن أو حضوره.
تم ولا يعني هـلاكهم استهـلاك أقوالهـم وأفعالهـم لكي يخلصـموا من عذاب الساعة التي هي أدهى وأمر، فإنها مزبرة مستطرة:

كل فعل لهم بجانحة أو جارحة، بلسان أو سائر الأعضاء العاملة، كل

ذلك ثابتة مسجلة في الزبر : زبر الجوارح نفسها، وزبر الأرض بفضائها،

 لا فحسب الكبيرة من الأفعال، فكل صغير وكبير مستطر بما سطره الله
 فهاتان الآيتان من آيات انعكاس الأعمال المنتشرة في سور القرآن



 وما يؤذي، فما هي (نهر)؟ هل إنها نهر الماء؟ وفي الجنات أنهار كما في
 هناك في نهر، وإنما على نهر أو أنهار، يتنظّهرون بها ويستا ونقون منها ويغوصون فيها!
عل" (نهر) هنا - هي السعة من فيض اللّ الفائض على أهل الجنة، وعلى حد المروي عن الرسول (غ) كما وتجاوبه اللغة(0) فهم - إذاً - في جنات، وني سعة من كافـة الـة الحاجيات
(1) سورة الجاثية، الآية: YQ.
 (r)



 في لسان العرب: النهر والنهر واحد الأنهار والجمع أنهار ونهر ونهور والنهر كل كثير =

المتطلبات ومنها أنهاراً، فهي أيضاً من نهر، إذ لا حياة فائضة بلا أنهار، فما ألطفه - دون تكلف - أن يراد بـ (نهر) ما يشـمـل الأنهار وفي مثلث التجاوب كتاباً وسنة ولغة!
 وقاعدة صدق، مكان صدق ومكانة صدق، و(مقعد) توحي بالدوام وام واللبث،
 دون (مجلس) نم ولا تعني القعود قبال القيام والـحراك، وإنمـا الـمقام والمسكن المريح
 الصـادقة الدائبة، فـ (عند) لا تعني قرب المكان إذ ليس له مكان، وإنما


 الـمراد - فالمقعد مو المكان(غ) ولا غرو في الـجمع بين الممليك الإلهي
= به السعة والضياء، وفي فريب القرآن: والنهر السعة تنشيها بنهر الماء، وفي الشعر :




سورة الأعراف، الآية: Y•Y.






 فـ (التقوى جماع كل عبادة صـالحة، وبه وصـل من وصل إلى اللدرجات
 الحياة وأدومها عند مليك مقتلر عن

ولكي نعرف أن التقوى تقوى أن توصل بالإنسان إلى حفرة القربه،
 مدى الحياة، تاركين الرغبات دون حبه وتقواه، معرضين عن طغواه إلى تقواه.
أجل - وإن أفضل الـمتقين من إذا طالبه الخلـق في الدنـيا ولهـا لـم يجدوه، ولو طالبه مالك في النار لم يجلده، ولو طالبه رضـوان في الجنة

 لا يلهيهم عن كونهم عند مليك مقتدر .


مصباح الشريعة عن الإمام الصـادق :



مكية أو مدنية－وآياتها ثمان وسبعون

（2）
（5）





层罒造
四

(

يروى عن الرسول الأقدس الرحمن|"(1) وإنها حقاً عروس القرآن، موإن كان القرآن عروساً كله، فإنها عروس في رنينها وطنينها إذ تزف بموسيقى التعبير المنسق الموزونان، كانـها


ومواردهما، وعروس - جملة وتفصيلاً - في آلفاظها بمعانيها . والرحمن هي السورة الوحيدة التي تتسمى بأشمل اسم من أسماء الله

 الككون ينطلق من الرحمن فيتجاوب به الكون كله، فالكون كله، والسورة

: (4)
. . . إنها أولى الأسماء والصفات الإلهية بعد (اللهال لا يسمى بها إلا اله إلا زوراً وغروراً، فهي تشمل كافة الصفات والأسماء الإلهية الفائضة على


 وفيما تذكر برحمة خاصة، لا تعني إلا شمولها لها، وكـا وكما تشمل سائر
 النبي الحنان هو الرحمة والمودة، والحنين شديد الطرب والبكاء، وكذلك الشوق.

الرحمات لا اختصاصها بها، فهي على أية حال أثممل من الرحيم (1) . ومن


 والرحيمية، ومن أعظمها :
:(4)
تتقدم على خلق الإنسان وتعليمه البيان وخلق الأرض للأنام أم ماذا؟
 الوحي كلها تقدمات للقرآن، وخلق الكون كله بما فيه الإنس والجان الجان خلقّ لمن يتوجب عليه فهم القرآن، متذرعاً كتاب التكوين آفا قياً وأنفسياً للوصول إلى كتاب التدوين : القرآن.

وإنها لنعمة كبرى ورحمة عظمى تتجلى فيها رحمة الرحمن لمن يمكنه تعلم القرآن من ملك أو جن وإنسان.
 أن جعل القرآن علامة لرسالة الرسول، وكرامة لـمن يتعلم القرآن؟ أم من
 رسالته الأصيلة(8)، إلى حملته الفروع، وإلى عامة المرسل إليهم.

لقد ذكرت الرحمن V مرات والرحيم 90 مرة، وني آحاديثنا : الرحمن بجميع خلقث والرحيم
 ملنا نونق للوصول إليها بتوفيق الها تعالى . سورة ط، الآية: •0.
قد يكون علم تفعيل علم نهو تعليم العلم، أو يكون من علم نهو تعليم العلم والعلامة.
 ومو من باب الثفير بأنفل المصاديق، ويناسب كذلك تعليم العلامة كما قلناه.

ومن لطيف الأمر أن كلا التعليمين من أعظم الرحمات الإلهية، رحمة الإعجاز - القمة، ورحمة التعليم والتزكية - القمة، والأوفق بأسلوب القرآن أن تعني (اعلم" كلتا القمتين.
وكما أن القرآن بين الكتب رحمة تشريعية قمة، كذلك خلق الِئ الإنسان بين
الخلق رحمة تكوينية قمة:

## 

فالإنسان مخلوق في أحسن تقويم، مفضل على كثير من الخلق مهما
 بالذكر هنا وعن الجان المشاركين إياه في تعليم القرآن، ليس إلا لأنه موجّه إليه أهالة، نم إلى الجان كفرع من فروع الإنسان، لا لأنه فقط المكلف بذلك، أو هو المفضل على الخلق كله.

من نمّ - وبعد تعليم القرآن وخلق الإنسان - يأتي دور تعليم البيان، وهو الزاوية الثالثة في مئلث كيان الإنسان، بما يتطلبه من الفطرة والعقل والفكرة، ولكي تكون مادة للبيان، وإلا فممّ وعمّا البيان؟!
وترى ما هو البيان؟ لكي يحتل من ميزات الإنسان قمتها! هل إنه إظهار

 بالإشارة، وبيان بالقلم، وإلى سـائر البيان: كافة الوسانئل التي يتذرع بها
 إنسان، بيان الإفادة والاستفادة، بيان الاحتجاج أو طلب الـحانج يرام، وترى أن للحيوان هكذا بيان؟ مهما كان له إظهارٌ لما يتطلبه بإثـارة أو
سورة الإسراء، الآية: v•.


لسان! كلا وأنه الإنسان الذي زود بكل بيان وتبيان، بأصولها ووسائلها وفصائلها وحصائلها، فكما القرآن فيه تبيان كل شيء، كذلك الإنسان، فله
 التكوين والتدوين: الإنسان والقرآن! فإنسان القرآن هو مجمع الكتابين ومرج البحرين، فيا له من إنسان عالي الكيان!

فقد مُنح من الوسائل بما لم بزَّود به سائر الحيوان، إضـافة إلى آن ضميره يفوق سائر الضمائر! فبيانه - إذاً - يفوق سائر البيان! وهكذا بيان عن هكذا ضمير هو الذي يميّه عن سواه فيمتاز على سائر الحيوان. ترى لو لم يكن كلإنسان بيان أكان إنسانآ كما الآن؟ فلور البيان - إذاً -
 يتكامل وبه يكمل، نم وكل وسيلة من وسائل البيان، قلماً ولساناً وسواهـ،


 النعمة القمة السابغة، السابقة سائر النعم، الحاوية كافة القيم؟

لنأخذ مثالآ ساذجاً من وسائل البيان: اللسان وما معه من جهازات الصوت، عضـلانياً وشعورياً: ينتقل شـعور ضـرورة أو رجحان الإفادة أو الاستفادة من القلـب وزمـلائه إلى الجههازات الصصوتية، فتطرد الرئة، ما
 إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة المحيرة للعقول، فيصوت الهواء في
 ماذا؟ ومع الحنجرة اللسان والشُفتان والفك والأسنان، يمر بها اللصوت، فيتشكل بضغوط خاصة في مخارج الحروف المـختلفة، وفي اللسان خاصة

يمر" كل حرف بمنطقة منه ذات إيقاع خاص، يتم فيه ضغطه، ليصوت الحرف
 والمشاعر والضـمائر والإحساسات، عوالم غريبة وكلها من فضل الرحمن


هذان السراجان - سراج النهار وسراج الليل - إنهما كسائر الككون

 الحساب: فهـما مخلوقان بحساب، وممجريان بحساب، ويعرف بـهـما


 كوكبان طائعان لأمر الرحمن! وبـماذا يعذبان؟ اللهم إلا في تأويل يتيم

بجانب أسلوب القرآن(६)
الجواب: إن الحسبان هو الحساب أياً كان، أفي إرسال العذاب أهله، فحسبانه أنه بقلدر وحساب دون فوخى، أو في سراجي الليل والنهار، ففي خلقهما وجريهما، ولآخر المطاف في وقفتهما ورجعتهما عند قيامتهما،


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنعام، الآية: } 97 \text { (1) } \\
& \text { - سورة يونس، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$



 إلى العرش نورمما، وعاد إلى النار حرمما، فلا يكون شمس ولا قمر .

تم ترى ألم تكن في السماء شمس أكبر وأضوأ من هذه، أو قمر أنور من هذا؟ فاختصا لذلك بالذكر من بين الشموس والأقمار؟
أجل إن هناك شموساً وأقماراً أكبر منهما بكثير وأنور وأحرّ، ولكنهـما أعرف نجمين وأهمهـما بالنسبة لنا : سكنة الأرض - من حيث الفوائد الظاهرة.

فالشُعرى اليمانية - كما سبقت - هي أثقل من شمسنا بعشرين ضعففاً، ونورها خمسون ضـعفاً، وحجم السماك الرامح نمانون خـمان آلاف ضعف وسهيل أقوى من الشُمس بألفين . . أم ماذا؟ وكما هنالك أقمار وأقمار!.

فهذان الكوكبان - كسائر الكواكب وسائر الكون - إنهما بحسبان: في
 بُعدهما عنا، وفي الخسوف والكسوف، وفي كيانهما ككلٌ كما هما .
 حرارتها فلو زادت لاختنقت الأرض أو احترقت، أو لو نقصت لبردت أو تجمدت، وعلى التقديرين استحالت عليها الحياة أو صعبت .



وكونهما يسجدان هو كذلك بحسبان، كما الكون كله يشاركهما في هذا


 القولي والعملي الاختياري، إنهما ليسا مما لا نفقهه، اللهم إلا ما لا نفقهه من الشعوري المرموز! .

وترى النجم هنا هل هو نجم السماء: الكوكب الطالع، وهو المقصود


 طالع وغارب، من زائد وعازب: إن السماء وماء وما ينجم فيها، والأرض وما وما ينجم عليها، إنهما وما بينهما يسجدان! .

أو أن النجم هنا ما نجم من النبات دون ثبات (r)، وجاه الشجر النابت على نبات، رمزاً إلى أن غير الثابتات من الكائنات النات والثابتات، إنها كلها ساجدات، فمـحراب الكون لا تخلو منه كائنة إلا ساجلة الـا





وفي تقديم النجـم على الشُجر في السجود إثـارة إلى تقدمه عليه في
 وكله سجود، مهما كان الشجر ساجداً بعروقه وسوقه الناعمة، فإن أصل

(1) سورة الإسراء، الآية: \&\& .
(Y) لسان العرب: تد خصى بالنجم من النبات ما لا يقوم على ساق كما خص القائم على الساق (Y) منه بالشجر.

فهل تعني هذه الآية، اليتيمة في نجمهها، ما لا تعنيه آيات النجوم
 أرفق، وبالتدليل على السجدة الشاملة أوفق، وقد تتحمله الآية دون تحميل، كما وتتحمله اللغة: فالنجـم يشـمل كل ناجم وطالع، وطلوع كل شيء
$\qquad$

إن رفع السماء يوحي بأنها كانت سماء من ذي قبل تم رفعت، ترى أنها كانت سماء خافضة فرفعت والسماء هي جهة العلو؟ فكيف كانت سماء إذآ؟ تم ترى إلى أين رفعت؟ وعلى مَ؟ وبمَ؟. السـماء هذه - قبل رفعها - هي الدخان الغاز، حصيلة تفجرة المادة الأم :
 ففتقهها الله فانفتقت أرضـاً هي زبلُ الأرض الأم: مادة الأرضين السبع،

 وأرضها هما المفتوقتان عن الأم، ثم وللسماء رفعان، رفع الدخان الأم، المتصهاعد إلى أعماق الفضـاء بعد تفجرة المـادة الأولى، ورفع الطبقات
 جهة العلوٌ فقط لكي تنافي خفضها قبل رفعها، وإنما الغاز التي هي مادة (1) إذ ليس في القرآن آية يتحمل النجم فيها ما ينجم من النبات إلا هذه، وآيات النجوم ايتتي عشرة

السماء، والجهات والفضاءات العلوية هي أمكنة السماوات، وقد رفعت إليها، وكما أن كل سماء مرفوعة على ما تحتها، كذلك السماوات مرفوعة على ما تحتها من كرات ومنها الأرضون بما فيها أرضنا، نم وهم وهي كلها


فاله رفع السماء، هذا الفضاء السامق الهائل الذي لا تبدو له حدود، وعلق عليها مليارات القناديل، السيارات منها والثابتات، ولولا التقدير والميزان الموضـوع في أقدارها وحركاتها لانفلتت فأفلتت الكائنات عن

مسيراتها ومصيراتها، ولكن الرحمن :

 الميزان: وضـعه في التككوين وفي التشريع، في السماء والأرض، للآّخرة والأولى، ميزان الكيان والرباط بسائر الكون، ميزان العقل والعدل الذي تستقيم به الأمور، ويعتدل عليه الجمهور: الإنس والجان، وكذلك سانك الميزان: ميزان الدليل : القرآن ونبي القرآن وخلفاؤه المعصومون(غ) والعلماء الربانيون، وميزان المدلول: العدل في كافة زوايا الكون وحواياه، فلولا الميزان لم يبق لأي كائن كيان، ولا للإنس والجان، فليدس الإنسان:
سورة الرعد، الآية: Y.

سورة الشورى، الآية: IV .






 فتقوى المميزان هي الحساب التعدل به وفيه، وطغواه هي الفوضى اللاحساب، وليس ميزانَ البيع فقط، بل سائر القيم والمـوازين في سـائر جوانب الحياة بمتطلباتها ومنها موازين المعاملات. فهنا إقامة للوزن بالقسط العدل هي تقواه، وتخسير للميزان بالقسط اللاعدل، هو طغواه، بما لهمـا من درجات ودركات، فالحق في في الأرض
 الفوضى في وزن سائر الكون تفضي اللى القضاء على الكون، آو شلّ عجلته ودورانه، كذلك الفوضى في ميزان حياة الإنسان تشل دوران حياته كإنسان، وتخسره ما فضل به على سائر الحيوان وأضل سبيلاً .

 تهريفاً وتحريفاً، أو خلافاّ وعصيانآ، فميزان التكوين لا يقبل الطغيان اللان اللهم
 وموزوناً ومعياراً، اللهم إلا في معيار المعاملات، حيث الان الإخلا إلى آلة الوزن، فقد يحلدد كل ميزان بالحد الذي تحديده قرائنه : وزنآ ومعياراً وموزوناّ، جمعاً وتفريقاً، جملة وتفصيلاّ
(Y) (

نم الميزان - أي ميزان - في الأرض، لإنسانها وجانها، إنه مأخوذ من



ترى إن الأنام هنا - ولا توجد في سواها - هي الإنسان كما قد يُرام؟ وليس وضع الأرض حاصراً فيهمr، والأرض هنا محصصور للأنام(1)! وقد
 لهم قبل أن تكون كلإنسان! اللهم إلا أن يعنى به جنس الإنس بألا بأنس بأنساله،
 وله مشارك فيها وفي التكليف سواء، حتى ولو خلق قبل الجن! اللهـهم إلا
 تختلف عن آية الأنام الحاصرة لهم وضع الأرض! اللهم إلا
 بشمول الأنام للإنس والجان، فليس للجان ذكر مسبق على آيتها الأولى، إلا أن تعنيه الأنام قبلها، فلتشملها الأنام نم وهل تشمل كل دابة، أو كل حي من طائر وسابح ودابب؟ قد وكما تصدقه اللغة(8) ولكنما الفاكهة والنخل والرمان أل الا تناسب إلا الإنس (1) (1) تنديم المفعول (الأرض) يوحي بالحصر، بخلاف آية الانتفاع. YV : سورة الحجر، الآلية (Y) (Y)

 وتال آيضاً : كل شيء يدب على الارض، وتال: كل شيء نيه الروح (اللدر المتنور 1 : (18)




 ويا لوضع الأرض لنا مهاداً وقرارآ، من نعمة سابغة لا ندركها، اللهم


 وضعها العادل في حركاتها وبركاتها لساخت بأها بلها إلها اللى دركاتها : (اوعدل


فسكنت على حركاتها من أن تميد بأهلها أو أن تسنح بحملها الا . . . . . فهي محمولة بعمد لا ترونها، في جادة فضائية، جادّةً في سيرها ، لوا لوا لا لا لا

الأرض للأنام :
 الفاكهة ما تطيب به النفس وتستأنس من المأكول، واختصت بما تثمره نبات الأرض، كما الفكاهة حديث ذوي الإنس . واختصاص الننخل بالذكر بين سائر الفاكهة، لأنها قوت على كونها فاكهة، ومن أفضل القوت وأفضل الفاكهة، في حالتي اليبوسة والطراوة، في

 هذا يختلف في زواياهـا، من الأدنى إلى الأرقى : فاكهة - نـخل - حب،

على أن للأولين فضلهما من حيث الفاكهة، فلا تفكّه في الحب إلا القوت،
 الاكتفاء بالفاكهة دون قوت، اللهم إلا في النخل التي تجمعها ، لفترة غير بعيدة من الزمن

وبعد هله يأتي دور الريحان، النابتات ذوات الروائح الطيبة الريحانية، التي تصطاحب القوت والفاكهة، وقد تكون الفاكهة ريحانات، كما القوت تكون ريحاناً .
ومن فضل النخل أنها ذات الأكمام: جمع الكُمِّ - ضـماً وكسراً -: ما
 المكـمومة: المحفوظة عن الفضاء وغباراتها وتأتيراتها، إنها أبعد من الفساد، نم وفي أكمام النخل من ليفها ولحاها فوائد، حتى وفي نواتها أكل للإنسان وسائر الحيوان.
كما وأن في عصف الحب: ورقه وتبنه، فيها فوائد جمة، أكلاَ وسواه.
فهذه وتلك طرف من نعم الرحمن على الإنس والجان:

وترى أية منة على الجان في أن خلق الله الإنسان وعلمه البيان، مهما
كانت المنة تشملهم في تعليم القرآن وسواه من النعيم المعدودة مسبقاّ؟. الججواب: لولا الإنسان وتعليمه البيان لما استطاع الجان ألن أن يتعلموا القرآن فإنه نزل على رسول الإنس، ومن نم وبواسِّسته إلى رسل الجان فإليهم، فخلق الإنسان وتعليمه البيان والقرآن نعمة كبيرة على الجان


وهي آية عديمة النظير، تتكرر في هذه السورة فقط إحدى ونلانين مرة، في طيات ذكريات النعم التي منحها الإنس والجان، تلقي على السورة كلها

لونآ من الشُعرية الممنيورة، رغم أن القرآن ليس شععراً، بل ولا نثراً فيما نعرف، إنه كلام اله خارجاً عن الشعر والنثر في ألفاظه، كما هو خارج عما عرفه ألإنسان في معانيه .

والاستفهام في الآية بالنسبة للثقلين للتنديد والتخجيل، وبالنسبة لآليّلاء الربب للتجليل، فآلاء الرب ونعمه ظاهرة فيها ربوبيته، باهرة رحمته، إلا


(r) ${ }^{\text {آلْمِعَابِ }}$

إن تكذيب النعمة دركات، كما وأن تصديقها درجات: جوانح وجوارح وأعمالاّ، والدرك الأسفل من تكذيبها أن تشارك فيه الثلات: قولاً وقلباً وقالباً، والدرج الأعلى من تصديقها مثلث التصديق، وبينهما في كل منهما متوسطات.


إن خلق الإنس والجان هو النعمة القمة لهـما، كأهل للقاعدة لسـائر النعم التي تتواتر لهما، فما هو ملصال، وما هو مارج من نار؟ الصلصـال هو الطين اليابس المنتن الذي يتردد منه الصوت إذا وطئً:



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة إيراميم، الآلية: YA } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الحجر، الآية: YA (Y) } \\
& \text { (£) سورة الصافات، الآية: 11. }
\end{aligned}
$$

لازب: طين أسود نتن لازق كالفخار : الطين المطبوخ بالنار: الخزف، وهذا هو مخمر الطين وخالصهه، كما الإنسان هو خالصن الكان الكون الترابي، وهذا يرمي إلى صنع أول إنسان، فإن نسله ليسوا من هكذا طين : والترتيب الخلتي أنها



 والمزج، من مَرَجَ، والمَرَج هو القلق والاضطراب من مرج :
 ومزْجه هو المَرَج، سكنت ازدواجاً للكلام، فالمارج من نار هو القلق منها (£): اللهيب المنطلق عنها المازج، الخليط من نار : خليط من منختلف لهيبها


 السموم (٪): السم الفاتك عند اشتعاله، وعلّه مختلف السّّمّ أو قويه أَم ماذا .

$$
\begin{align*}
& \text { مورة الكهف، الآية: • } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة ق، الآية: 0. }
\end{align*}
$$

في الحّديث هنه اليت العتيق، وني آخر منه ههودمم وأماناته؟؟

 السوداء اللني يكون بين النار وينر الديار الدخان إنما فسرنا المارج بالمعنين، لانه لو أريد أحدمما فحسب لجيء بأحدمما فحسب: خليط =

وترى لو خلق الجان من النور بدلاً عن النار، أو خلق الإنسان من
 فكيف يمتنّ الهُ على الإنسان والجان في خلقهما مما خلقا؟! الِّا


 واستعدادات - محصور في المادتين ليس إلا ، فمن عظيم آلانه للإنسان أنه


: (\% هِ فمن آلاء الرحمن ربوبيته الوحيدة للمشرقين والمغربين، فإن كثرتها
 والغاربات دمار للكائنات.

 الشوارق ومغربها، ومشرق كلٌ مع زميله: الجهة الفرعية شـمالآلاّ وجنوباّ،

 المشرق والمغرب تتجاوب، إفراداً وتنية وجمعاً، دون تنافر وتناحر . = أو تلق، فذكر المارج دليل على تصدمطا معاً، ولانه عنى منه الثلق ومو لازم، فلا يعني من مزجه المتعلدي، حتى يفسر بنار مزجت فيرما بشيّ، وإنما لازيه اللذي هو الانمزاج. سررة الشعراء، الآلية: MA. (


تم من آلاء الرب في مشرقي الصيف والشتاء ومغغربيهما أن الفصول الأربعة مترتبة عليهما، ويتبعه تقلب الهواء وتنوعها، وما يليها من مطر

وشجر ونبات.
كـما وأن من الآلاء الأربـع رباعية التـدبير، وما إليها مـن آلاء في
 استحالت أو حولت مماتاً .

 فلو كان أحدهما المقصود للجيء به، لا المرج الجامع لهما، وري مرج الإرسال التقاء دون مزج وتداخل، ومرج اللقاء دون تفاعل، اللهم إلا في غير بغي•




 =

 تطلع كل يوم من برج وتغيب في برج فلا تعود إليه إلا من قابل في ذلك اليو اليوم الإرسال من معانيها الثانوية كما يقال: مرج الديابة يمرجها إذا أرسلها ترعى في المرج: المرعى والمزج هو معناما الأصيل وليس منا القلق، من المكسور العين، ومنا مي من المفتوح العين، إضافة إلى كونه لازماً والمرج هنا متا متعد.
 البحر، وتتمة الحليث تأتي. سورة الفرقان، الآية: or
 (1)

وترى ما هو هذا الحجر الحاجز البرزخ في البحرين الأرضيين؟ ليس لنا أن نهرف بما لا نعرف! إلا أن البرزخ تو الوا لا
 ولكنه محجور عن الرؤية، فليكن أخف من المياه التي نعرفها، مختلفة عنهي الانها تراكيبه، ببجزئياته، فَرِقته ودقته بحيث لا يُرىى!

نم الـحاجز بين الأرضـي والسـماوي أن يبغيا هو تقدير الرحمـن،
 فليس محجوراً لا عن البصائر ولا الأبصـار، فإنه علو الأنهار على البحار واختلاف أماكنها .

فقد مرج البحرين: أرسلهما طاميين، وأمارهمما مائعين، فهما يلتقيان بمقاربة مقارفة المرج المزجه، وليست بالمزج، وإنما ضُمّمن المرج هنـا معنـا

 منهما عن الانفراط، فلا يبغي أحدهما على الآخر فيقلبه إلى صفته، أو ينقصه الا الا
 الأجاج، اللهم إلا في مرج المزج غير الباغي، كما يمزج ماء البحار بلار بمياه
 البحار إذ تصب فيها، ولكنه مرج ومزج بحساب وميزان، إذ يأخذ كل قدر ما
 بينهما، كما الحاجز بين مياه البحر والأنهار، إلا أنه حجر غير محجور .
سورة النمل، الآية: آ.

ولولا الحاجز بين البحرين: بين العذب والمالح في البحر، وبين البحار المالحة والأنهار العذبة، وبين التفاعلات عبر التبدلات، لبـحر
 يغمر ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ضرورة لتطهيرها بجوها وإلفساحها الماهجال الا للـحياة من حيوان البحر وسواه، والعذلب الـمدخر في مـخازن الأرض،
 للشرب والإنبات، كلّا على قدره.

والبححران - كمـا أشرنا - يعـمان مـاءي الأرض جـمعاء، سواء مياه

 البحار، إلا أن الحجر المححجور لا يساعد بـحري البحار والأنهار أرضـاً،


 الواحد، كما في الأمطار من البخار، والأنهار السائلة في البحار، فرا فرغم المرج المزج لا تغلّب للبعض على البعض . وترى كيف يعبر عن البحر الواحد الحاوي للماءين بالبحرين؟ لأن أهم

 ففي مرج البحرين، أي بحرين، وبأي مرجِ، إرسالاً ومزجاً، وفي جعل (1) كدجلة تدخل البحر فتشته فتجري خلاله فراسخ لا يتغير طعمها، وكما تجمل دجلة البحر بحرين، كذلك مو وسائر البحر بحران، الأولان مالحان، والآخران مالح مو المالحان، وعذب هو دجلة.

. تُكْذَبِّنِ

ترى أن اللؤلؤ والمرجان اللذين تجمعهما الحلية البحرية، هما يخرجان من العذب الفرات كما من الملح الأجاج؟ والمعروف خروج اللؤلؤ من المالح!


 بجنب الخلّاق العليم! ولقد عرف العلم أخيراً نكر ذلك العرف الـرا الخاطئ
 وكما يخرج من أحدهما : المالح، بسبب العذب: بحر السماء وهما، ولا سيما اللؤلؤ أفخر حلية تلبس، وهي من لباس الجنة:


الغلمان المشلدون بها يشّهُون: (\% وترى ما مو أهل اللؤلؤ والمرجان وكيف يخرجان حيوانين بحريين وأجملهما! فاللؤلؤ حيوان صغير ، يهبط إلى أعماق البحر ،
(1) سورة ناطر، الآية: Yا .
(Y) تفسير الجوامر ج Y العغ£
 هند الرومانين، ومي تستخرج حتى الآن من بعض جهات في أميركا والئين وفيرما) . . .
سورة فاطر، الآية: "rr.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الإنسان، الآية: } 19 \text {. } \tag{£}
\end{equation*}
$$

لتقيه من الأخطار، وهو داخل صدلة من المواد اللجيرية، ويختلف عن سائر الكائنات الحية في تركيبه وطريقة معيشته، ، فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد، عجيبة النسج، تكون كمصفاة تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفها ونه ، وتحول بين الرمال والحصى وغيرها، وتحت الشبكة أفواه الحيوان، ولكّل فم
 الصدفة، سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة يغطيها بها ، تم تتجمد مكونا

(ولها مـنوف عدة، فأجمل نوع منها ما يتكون في الحيوانات الرخوة الصدفية التي تعيش في البحار الحارة، والـحيوان موجود داخل مـحارتين منطبقتين على بعضههما، ويوجد منها نحو ثلاثين نوعاً .. والللؤلؤ اللطيف
 تجارية هائلة، وأغلاه ما كان جميل الماء، كروي الشكل، وتختلف ألوانه من: أبيض ورمادي ووردي وأخضر وأصفر وأسود وأزرق||(「)

ومن أروع ألوان تكون اللؤلؤ ما يروى عن علي (امن السماء ومن ماء البحر، فإذا أمطرت فتحت الأصدلأف أفواهها في الما البحر فيقع فيها من ماء المطر فتخلق اللؤلؤة الصغيرة من القطرة الصغيرة، واللؤلؤة
 منهما كما في بحري الأرض، والخروج من أحدهما بسبب الآخر كما من ماء البحر بسبب ماء السماء، فـ (امن") هنا تعم السبية والنشوية التبعيضية. تم اللؤلؤ لؤلؤان، ما يصنعه الرحمن دون صنع من الإنسان وما يصنعه
نقلاٌ من كتاب (اله يتجلى في حصر العلم) . ينغل الطنطاوي من مجلة السياسة الأسبوعية.


أو يولده الإنسان بفضل العلم الذي منحه الله(1) فهذه أيضاً من منن الرحمان
 الوالـمرجان يعيش في البدحار على أعماق تتراوح بين خمسـة أمتار وثلاتمائة متر، وهو حيوان صغير يبني مع الآلاف من رفاقه مساكن هي ألآ أثبه
 عاشت فيها المرجانات آمنة مطمئنة، ولو رأيت شجر المرجان لرأيته كظباء

 مكونات للجزائر المرجانية؟ سبحان الخلاق العاق العظيم! . وجزيرة واحدة من تلك الجزائر المرجانية تبلغ فراسخ عدة، تتكسر على

جوانبها الناصعة البيضاء، أمواج المحيط
إإن حيوانة الـمرجانة تثبت نفسها بطرفها الأسفل بصشر ا"و عشب،
 غذائها، فإذا لمست هذه الزوائد فريسة - وكثيراً ما تكون من الأحياء الدقيقة

فاللؤلؤ المولد أن يدخل ني كل من المحار منة صغيرة كالتي تدخل في الخلقية، ولكنه بحاجة


حولها اللؤلؤ سريعاً حلى مقدار كبر حجمها .



 يسمى (الينوس لوميدوس) وفي انكلترا يستخرجونه من تشر سمك (الرنكة) نهذه الالأسماك
 بطنها بقفا سكين فترسب المادة اللؤلؤة في الماء، ، وإذا أريد حغظها في الما الماء أخيف له شيء مي من
 (Y) تفسير الجوامر Y\& ص Y

كبراغيث الماء - أصيبت بالشلل حالآ، والتصقت بها، فتنكمش الزوائد وتنحي نحو الفم، حيث تدخل الفريسة إلى الداخل بقناة ضيقة تشان تشبه مريء الإنسان. . ويتكاثر هذا الحيوان بخروج خلايا تناسلية منه، يتم بها إخصاب البويضات، حيث يتكون الجنين الذي يلجأ إلى صشخرة أو عشب يلتصق به ويكوّن حياة منفردة، شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي. ويتكانر أيضاً بطريقة أخرى هي التزرّر، وتبقى الأزرار الناتجة متحدلة مع الأفراد التي تزررت منها، وهكذا تتكون شجرة المرجان الديان التي تكون ذات ساق سميكة، تأخذ في الدقة نحو الفروع التي تبلغ غاية الدقة في نهايتها، ويبلغ طول الشجرة المرجانية ثلانين سنتيمتراً، تم الجزر المرجانية المانية - المسبق


هكذا يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحرين، وهمـا أفخر ما يتزين به


فلولا الجان يشارك الإنسان في التزين باللؤلؤ والمرجان، لم يصح
هكذا امتنان.
ومن باب الجري والتـأويل، قد يشمل البحران واللؤلؤو والمرجان،



في كتاب: الها يتجلى في عصر العلم

 رr. وأخرجه أيضاً عن أنس بن مالك

 والنبوة روحانياً مسبقاً، أن تربى علي في حجر النبي وفي جو الوحي والتنزيل، ثم اكتمل =
 الججوار: الجواري - جمـع الجارية، تشـمل الجاريات المنشآت في
 من منشآت الخخلق! ولأن المنشئ لها من منشآت الله، وكذلك آلاتها وأدواتها ومحركاتها الرياحية والبترولية والكهربائية وسواهـا، فهل يتواجد شيء في في



 رواكد على ظهره، أو يغير الماء، أو يئير الريح المـجنونة، أو أو يخل بشا

مما له دخل في جريانها، فيظللن في ضهلال بأصحابها رواكد على ظهره.


 ونبج الـموج إلا الرحمن، ومن ذا الذي يقرهـا على سطحه الـمتماوج،
 المنشآت للإنس والجان، التي تحمل رحمات من الرحمن.
=
 الرسالة والإمامة، والخارج منهما : اللؤلؤ والمرجان : الحسنان مما ماليا مجمع الولاية روحانياً، والنبوة نسياً

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآيتاذ: YY، (YY، } \\
& \text { MY (Y) سورة إيرامهم، الآلاية (Y) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (£) سورة لقماذ، الآية: الآي : }
\end{aligned}
$$

فلولا أن هنالك في البحر منشآت للجان كما للإنسان، أو أنهم يركبون منشآت الإنسان لم تكن هي من آلاء الرب لهما فكيف كان عليهم الامتنان؟! فالجان إذاً شركاء الإنسان في منشآت البحر كالأعلام

 البر وأعلامه.

فقد كانت الجواري ولا تزال من أعظم النعم وأوفر المنن، التي يسّرت أسباب الحياة، وهي من يسر الناقلات: البرية والجوية، تكليفاً، ومن أكثرها حملاٌ وتخفيفاً عن أثقال الحياة.

呂

(و)
 اللهم إلا الأولوية بالفناء في خضسم البحر المتلاطم، إلا أن كلهم لا يفنون
 الججوار! أم من على الأرض(ا)

 والإنس، إلا أن خطابات القرآن، غير المخختص بالإنس والجانه ،تشمل كافة من يصلحون للخطاب من عقلاء الأرض والسماء، أم كل مَنْ على الدنيا،

$$
\begin{align*}
& \text { القمي في تفسيره قال قال من ملى وجه الأرض }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: 4A. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الجامعة للأرض وجواريها ومجاريها الجامحة لزيناتها وشهواتها ورغباتها؟:

 فغيرهم من المتقين المتبنين الحياة على مرضـاة الله، مطمئنين باله لا سواهِ،

 ذات اله فقط، وإنما الربانيون أيضاً، المخصصوصون بربوبيته وكرامته، وكما
 العابدين، وآخر المرسلين

فأهل الله العارفون بالله، الباغون مرضاة الله، مؤلاء هم الباقون ما بقي
 الفانون الهالكون، ومم آحياء يمشون ويأكلون كما تأكل الأنعام .
فليس وجه الرب وجهاً عضوياً لذاته المقدسة، فلا أحد يقول به، ولا من المشبهة المجسمة، الذين يئبتون له سبحانه أبعاضـاً مؤلفة، وأعضاء مصرَّفة : إن وجه الهّ هكذا يبقى، وسائره يبطل ويفنى، تعالى عن ذلك علواً

تم الوجه الجسداني ليس ذا الجلال ولا الإكرام، لأنه ذليل فإنه كسائر الأعضاء، ومهان دان كسائر من عليها!.




$$
\begin{align*}
& \text { سورة الكهف، الآية: YA. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعراف، الآية: Y.Y. } \tag{r}
\end{align*}
$$

وليسوا عند أنفسهم ورغباتهم، وإنما عند ربك، تحت ظله وفي رعايته، إنهـ




فهنا آيتا الفناء والهلاك تتجاويان، إن الفناء لمن عليها: ضمير تأنيث تضـمر الكائنات كل الكائنات إلا وجه ربك، والهالاك يشـمل كل شيء إلا
 الكائنة من ذاته، والكامنة في البعض من مخلوقاته، ربوبية رحيمية روحانية،





$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: } 97 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: بץ. }  \tag{r}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: •11 }  \tag{r}\\
& \text { سورة القصص، الآية: AA. } \tag{£}
\end{align*}
$$

ميون أخبار الرضا : ثواب لا إله إلا اله النظر إلى وجه اله تعالى


 القيامة، وتد تال النبي
 الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين پ.



 فناءهم لأنهم منه! ف (إنما يهلك من ليس منهال .
 زمان أو مكان وبأي كيان، منذ الخلق حتى الفناء ويوم الإحياء مرة أخرى

 وفي وجهه تعالى وجوه عدة، معروفة من قرائنها المقرونة بها : من



 وجهاً لله، يكون اله له وجها يواجهه برحمته وحنانه .


 آلائه، إن كان فناء الكون، أو فناء الكيان الموت لم تعرف قيمة الحياة، ولازداد الطائشون طيشاً، ولولا الـا الفناء في الشاء





الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون

:
السؤال هو الحاجة التي تحرص النفس عليها، فالسؤال التماسها ممن يستجيبها، سواء أكان بلسان الذات، فالمممكنات كلها فقيرة الذات إلى اللها



 والصفاتية مستتجابة على أية حال، ولو لـم يخطر للسائل ببال، كمن لا لا يعرفون الهه، أو لا يوحدونه، أو الغغافلون عنه، أو الو اللذين قد يسـألون مـا
 السؤال بلا إدراك للسائل فيه ولا مقال، فهو وحده المـجيب، وسائله لا
 دون الهه حتى يسألونهم مِن دون اله؟!
 الآية؟ ومن هم السائلون؟.
إن السؤال لا يختص كائناً دون سواه، إن كان يشـمل كانة الطلبا


 والجان - على سواها . تم وكلٌ يسأل ما يحتاجه ويصلحه هو أو سواه أيضاً، وإلا فلا إجابة.


وقد يسأل أهل السماوات - فيما يسألون - لأهل الأرض، من الجنـة
 الامتنان، وممن نعرفهم في أهل السماوات، السائلين لأهل الأرض المانلا فلائكة:




وبما أن الأسئلة هذه منوطة بيوم الدنيا، فلا إجابة يوم الآخرة إلا بما قدمت كل نفس في الأولى، فهم يجازون هنالك دلك دون سؤاله، وإنما حسبا






 شأن الرحمة الرحمانية والرحيمية.

(1)

V: سورة غافر، الآلآية (Y)
 مجائبه لانه كل يوم في شان من إمن إحداث بديع لم الم يكنه .



إنه كل آن : كل وحدة زمنية عن كل وحدة حركية، لأصغر ذرة من


ولا يعني السؤال والإجابة في كل يوم، أن الله تعالىى : الممسؤول المجيب - هو أيضاً بذاته في كل يوم، وإنما الزمان والمكان ظران فـلان فعله، لا ذاته، فقد كان إذ لا پكانه ولا زمان ولا مكان، وسوف يبقى ويكون إذ يفنى
 الزمان والمكان، فلا يشمله زمان ولا مكان، كما لا يشغله شان وأن عن شأن تم السؤال هذا في موقف الامتنان هو دليل الإجابة وإلا فلا امتنان. وأخيراً للشأن هنا وجهتان: للأولى، كما يسأله فيها من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. . وللأخرى أو هو أشمل هو شأن فـأن


 ما كان في غيره، فلا تكرار في فعله، ولا عادة ولا تقليد، ولا مسايرة أو تسيير، وإنما اختياراً وإبداعاً، فليس الله ليبقى دون شألأن، لا لا تنقطع رحمته ما كان منالك مرحوم، فقد كان إذ لا كان، فكان شأنه إذ ذالك ما كان، نم لا يخلو أي يوم - منذ الخلقة - من شأنه أياً كان.


 نعرنها حتى الآن.

فلله تعالى، شأنه يوم الدنيا ويوم الدين، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا



ففي سماحهم لسؤاله تعالى آلاء، ولإجابته ما يصلح من سؤال آلاء،

:
إنه تعالى ليس له هكذا شأن في اليوم العصيب، والهول الرهيب، وإنما شأنه الفراغ للإنس والجان، للمساءلة الحساب، ومن ثم الثواب والعقاب وترى إذا لم يفرغ للثقلين يعيى عن الحساب،، آو يخطىء في الحساب، ولا يشغله شأن عن شأن؟

الجواب: إن فراغه للحساب حقيقة ومبالغة، حقيقة لأنه فرغ عن شأن
 يعني : سنعيد لكم ونفعل فعل من يتفرغ للعمل من غير تفجيع فيه ولا اشتغال ولا بغيره عنه، فالعامد لشيء مـع غيره ربما قصر فيه أو أخطأ، والفارغ له لـ لا - يقصر ولا يخطىء، فقد دللنا هنا بذلك على المبالغة للمساءلة الحساب دون عذوب عنه ولا نقصان أو نسيان - من الجهة التي نتعودها الا ليقع الز الزا بأبلغ الألفاظ وأدلّ الكلام على معنى الإيعاد تقريباً للتصور عن صورة مذهان الـا مزلزلة للعذاب، تسحق كيان مصورها سحقاً، وتمحقه محقاً، كيف ألن الذا الذي لا يشغله شأن عن شأن، سيفرغ لكم أيها الثقلان؟!

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة المؤمنون، الآية: V) } \\
& \text { سورة الأنياء، الآية: بالـا } \tag{Y}
\end{align*}
$$

 الأفضهلان وإن في الأرض فقط(1)، أو العبء فهما المئقلان الوازران فقط بين
 اللذان يدور عليهما رحى التكليف، والحساب الثواب والعقاباب، وإن كان معهـما غيرهـما من المكلفين المحششورين، من أعلامـم غير المـعروفين،


 التكليف وخفته، أو خفة العصيان وقلته، وأما الثقلان فهما المئقلان تكليفاً ووبالآ، كما هما المئقلان نواباً وكمالاً، نم الفراغ للحساب الجزاء من ما آلاء






> وعتتي)

فليكن الإنس والجان أيضاً ثقلين بين سائر الخليقة.
 سورة الأنعام، الآية: MA.
راجع ج ا من الجزء • " في حشر الحيوان .









 تُكَّبَبَنِ


 .
 تُكْذِبَا عَيْنَانِ نَنَّاَغَتَنِ

ورُمَّنٍ

 تُكْذْبَانِ



 المعشر هو الجماعة العظيمة والكثرة الكاملة، فهل الخطاب به في


 يكون. حيث تتحمله الآية في مغزاها . وهل الآية تبشير للإنس والجان بملحمة غيبية مي إمكانية غزو الفضاء بسلطان علمي أو إقدار بتقدير الرحمان أم ماذا، فهي خاصـة بيوم الدنيا؟ . فهي لا تمـت لهما بصلة بـما احتفت به من إنذار وتهويل بعـذاب يوم
 تبشير من هذا الإنذار؟.
تم النفوذ هـنـا لمنه" : خروجاً عن أقطار السـمـاوات والأرض إلى
(1) سورة الأنعام، الآية: IYA.
(Y) سورة الانعام، الآية: • • .
 إلى أخرى كما ينفذ السهم، وليس غزو السماء فرارآ منها إلى الأرض، ولا ولا
 سلطوي في الحياة الأرضية على السماء: أن بإمكان ساكن الأرض وما كنها غزو السماء.

فالآية لا تمت بصلة لما تهواه غزاة السماء وإنما هي آية الشورى:

 توعد محاولي النفوذ بإرسال شواظ من نار! فهل هو بعلُ وعدّ لغزو الفضاء

 تم ولا فرار عن النار إلا بسلطان الجبار على ضوء سلطان ملان من التقوى، ودون حاجة للنفوذ من هذه الأقطار!

أم خروجأ من سلطان اله: ملكه وقدرته؟ فلو كان بعد الأرض والسما
 وقبضته، فما محاولة الخروج عن سلطان الها إلا محاولة جنونية مسنحالة .

 أتحسبها تنجو من عذاب الرحمن، أو تخرج عن سلطانه؟ فلتنفذ من الأقطار
 لا انتصار الفرار، ولا إخماد النار، ولا أي غلب على العزيز الجبار، فلماذا الفرار؟!

إن شواظ النار : لسانها اللهيب الخالص الأخضر، ترسل على الفارين

 اله حاضر حاذر ولو خارج الأقطار، لا يتطلب معونة الإرسال إلى الفار، ولو استطاع الفرار؟! . فالسلطة الإلهية الـمطلقة مي من الآلاء، وتحققيق الـعذاب على المستحقين من الآلاء، وملاحقة الفارين عن العذاب من الآلاء، عدلاّ أو
 من الآلاء الفضل على أهل الله .

انشقاق السماء هو اخترامها وافتراقها عن التئامها وصلابتها :
 الزيت إذ تمور موراً، وكما علّها كانت حين دخانها وردة كالدهان فهي ذان

وردة علّها احمرارة الحربب أو اصفرارة الخخف والغضبب، تسيل هي



 فهنا سؤال منفي مو الاستعلام، ولمـاذا يسأل علام الغيوب، أو يسأل




 إثباته(8) كما لا جواب للمجرمين عذرآ، ولا استجواب إلا حجة عليهم.
 أعضائهم وأحوالهم وأقوالهمه، الوجوه الكالحة الباسرة بكل الوجوه: غورَّجُمٌ"
 معروفة عند أهله، وحتى يوم الدنيا، فالمؤمن ينظر بنور الله فيعرف المجرم
 باسرة، ورجاسة السرائر في سيماهم ظاهرة، وعمال العذاب، المـلائكة الموكلون به هنالك، أنظر بنور الهُ من المؤمنين يوم الدنيا، فيا له من مشّهد عنيف، ومع العنف الهوان، إذ تؤخذ بالنواصي : الجباه، والأقدام، فيقذفون
 المجرمين، فلا مخالطة لهم بالمؤمنين.

وإنما تؤخذ بالنواصي والأقدام حين ينتهي دور الثفاعة والغفران، فإنهما
سورة سورة الصافات، الآية، الآلآية: Y\&. VA.

في المجمع عن الإمام الرضا ولما
 صصيح كواتع لا كتفسير للآية لأنها تعم الإنس والجن جميعاً . سورة القيامة، الآية: ع.

قبل إبرام الحكم وختام الأمر، يوم البرزخ، ويوم القيامة قبل الحساب، أو بينه


:




 هذا البين حائرين، وإذا كان ماؤها في منتهى الحمام، فكيف بنارها؟ سبـا مبحان العزيز العلام!
فطواف المجرمين بين مختلف العذاب من الآلاء: عدلاّ على مستحقيه،

 الجنات التي هي آلاء بشرى لأهلها يوم الدنيا وواقعاً يوم الدين : (1) اللدر المنتور 1 : 0 (1 - أخرج حبد الرزاق في المصنف عن رجل من كندة قال قلت لعائشة:





 فقلت: : أيثل؟ والأقدام. سورة الكهف، الآية: rar







 المعروف من آي القرآن: من اشتراكههما في الجنان دون تَباعد وانحياز، وإن (امَن" يشمل كل واحد، لا كل اثنين أحدهما من الإنس والآخر من الجان،



 الأعمال، وقسطاً في الجزاء، فليس خوف مقام الرب إلا من قسطه العدل فـ الـا

$$
\begin{align*}
& \text { (E) عورة النازعات، الآيتان: •ع }  \tag{1}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: الانانيا }  \tag{Y}\\
& \text { سورة آل حمران، الآية: } 10 \text { الالير } \tag{r}
\end{align*}
$$



 ولذتهها قائمة وأنهارمما جارية وريحههما طيب وبركتهما كثيرة وحياتهما طريلة وفاكهتهما

سورة الرعد، الآية: سهر.
سورة البقرة، الآية: Y00.

لا القسط الظلم - من قيامه بالثهادة والحساب والعذاب، نم ومن مر مقام




نم وكما الخوف من مقام الرب درجات كذلك جنتاه درجات، ويعم درجات الخخوف أن يتبنى حياته الخخوف من مقام الرب، دون الثلامبالاة، ومن أفضل الخائفين (امن علم أن اله يراه ويسمع ما يقول ويقول ويعلم ما يعمله من خير وشر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال(r) ومن آدناهم من يقترف أحياناً بعض المعاصي نم يتوب، فهو من أهل الجنتين الدانيتين|"(r)

## 

جنتان ذواتا أفنان: أغصان مختلفة الألوان صـغيرتان نديتان نضرتان،
فلكل جنة أغصان، ولكلٍ ألوان، كل على حسبه كما الجنتان، إن كانتا


$$
\begin{equation*}
\text { سورة المطففين، الآية: } 7 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

أصول الكافي عن أبي عبد اله
النغس عن الئهوى اليار
وني كتاب الجنة والنار عن جابر بن يزيد من أبي جعفر الباتر ئرئ في الآية: مو أن الرجل


 أبي الدرداء أن النبي

 الدرداء، أقول : تصديق مذه الرواية لا تناسب إلا للجنتين الأخريين . لا الأولين العالئينين،



سA - سورة الرحمن، الآيات: سr
 لكلِّ عين جارية، فلجنة الرضوان عين المعرفة الفائضة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وإنما دائبة فمتزائدة، وكما للجنة الثانية، فيا للعينين مع الأفنان من

 فالزوجان هـما الاتنـان من كل نوع، أحدهـما متشابه لـما رزقوه في


 رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى والمتشابه منهما بينه وبين اللي في الدنيا، بون الجنة والدنيا تم ومن فاكهة المععرفة أيضـاً زوجان، متشابه لما عرفوها في الدنيا، وغير متشابه لم يعرفوها فيها!

:
وإذا كان بطائن هذه الفرش من إستبرق: حرير غليظ، فماذا إذاً تكون

 دون تكليف إلا طوعاً وعطفاً .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانعام، الآية: 1E } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: YO. }
\end{aligned}
$$


:
قد توحي ضـمير الجمع هنا دون التثنية المسبقة، بأن الجنتين هناك هما الجسدانية والروحانية، والنساء قاصرات الطرف لسن في جنة الرضـوان،

 فجنا جنة المعرفة دانِ لأهلها، يـجنونها من أشجارهـا، كجنا غيرهـا، وكذلك الأفنان، وعينان تجريان ومن كل فاكهة زوجان. فكما يتفكه الإنسان من فواكه يأكلها، كذلك - وأخرى - من فواكه تتفكه بها روحه، وكما يتنضر من الأفنان الأغصان، كذلك - وأحرى - من مختلف أفنان المـعرفة والرضوان، وكما يشرب آو يُغمس في عين جارية بالأبدان، كذلك - وأحرى - من عين المعرفة الفائضة بفضل الرحمن في

 الكـمال، لا القصصور النقص : فهن، مقصورة أطرافهن على آزواجهن: أطراف الـعيون والقلوب، فلا تهوي إحد|هن إلا زوجها، ولا تنظر إلا إليه(1)، فإنهن عفيفات الشعور والنظرة، وقصور الطرف هذا ليس مقصوراً
 جَّنّ
 النبي مقصورات تلوبهن وأبصارهن وأنفسن على آزواجهن ني خيام اللؤلؤ لا يرون غيرهن .

ألوان الاستمتاع أو سواه(") ومن طمـث العفاف النكاح - وأحرى منه -
اللاعفاف السفاح




 دخان، لم يعذبن في البلايا، ولم يكلمن في الرزايا، ولم تغيرهن الأحزان،


يعجز عن نعتهن الأوهامه|(r)
: 中 هنا يضاف إلى جمال البكارة وقصر النظرة جمال اللون والنضـارة:
 كمال الأنوثة كله، وكل ذلك النعيم العميم جزاء الإحسان - و :
 وإنه لجزاء الفضل وليس العدل، فإن الإحسان من هؤلاء المحسسنين لم

 (1) الطمث لازماً الحيض من يطمث مضموماً ومتعدياً من يطمث مكسورآ كما منا : الانتضاض
 النسائية، أو ومعداتها احتى الخطبة الاتي
 سورة الإسراء، الآية: V.

من الله، فإنه الهادي للحسنى، مهـما كان لنا حول في الإحسـان، فـ "مل
 الإحسان إلا إيجاد الحسن والإتيان به على خـلى المؤيد بها، لا كل تراه حسناً كما تهواه، فإنه قد يكون إساءة ، أو لا إساءة ولا إحساناً! فيا علينا للرحمان من امتنان فيما أحسن إلينا من آلاء فاضلة،
 ثم آية الإحسان لا تنختص المسلمين الصـالحين بجزائهم يوم الدين،
 وأتمه للمؤمنين، ليوم الدين، وكما يروى عن الرسول الْ

 فقد اهجرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر سواء، ومن صنع إليه

 فكل من أحسن إليك - أياً كان دينه أو لا دين له - فعليك بالإحسان

 والترمذي والبغري والديلمي وابن النجار عن أنس عنه أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مباس هن
 النبي





إليه وبأفضل مما أحسن، وإلا فالبادئ أفضل، إلا أن يفضل في جزائه

 مثلها هاهنا، فإن الإحسان من التحية أو هو أفضل التحية. ونجد الله تعالى يعد المحسنين أجمع الجزاء الحسنى، إن في الدنيا





لها، كما الآخرة دار الجزاء الأوفى لمن أحسن لها، ولا يظلمون فتيلاً . وآية الإحسان هذه، في صورة الاستفهام، تستخرّ الضممائر الحية، معتبرة وجوب جزاء الإحسان بالإحسان عقلياً وإنسانياً، قبل كونه وانيا واجنا

.
هاتان هما الجنتان العاليتان بما فيهما ومن فيهما، فهل هناك أعلى منهما، أو دونهما؟ أجل:
 وترى إذا كانت الأخريان دون الأوليان فما مي المنة فيهما على الإنس والجان؟ علّها في آن دونهما لمن مم دون من له الأوليان، وإلا فلا جنة لها لهم لولا الأخريان، ومذا عدلّ في مراتب الجنات حسب الدن الدرجات، كما وأن

كل جنة منا أو هنال أيضاً درجات حسب القابليات، أفليس ذلك القضاء

: (㿥
فهناك الأوليان فيهما ذواتا أفنان، وهنا الأخريان فيهما مدمامتان:
 الألوان، من: خضراوتان؟.
 فهنالك عينان تجريان، وهنا نضاختان: ناضبتان بالمماء، وهذا دون الجريان
 فهناك وِّ ورُمَّنٌ \& هي أولامما المتشابه لما في الأولى، دون غير المتشابه.
 فهنا خيرات حسان، تقارف قاصرات الطرف في بعض الـخيرات، وتفارقها في البعض ومن المفارقات هنا :
 هنا مقصورات الطرف بقصر أزواجهن لـهن وقصر الـخيام، وهنـاك قاصرات الطرف من ذواتهن دون قصر الأزواج ولا قصر الخيام، فأين إذاً مقصورات من قاصرات؟! فهذه من المفارقات ومن نم المقارفات:


: ولأن الطمث - أياً كان - هو نقص الأنثى، فلا يناسب الإحسان ولا الحسان في الجنان، اللهم إلا هامشياً لمن يتذوقها .

وترى إن كان الحور المقصورات في الخخيام غير مطموثة من قبل، فما هو دور النساء الإنسيات، هل هن محرومان الحورات عن زواج الجنة ولسن حوراً،

وكثير منهن مطموثات في الدنيا؟
عل" الجواب أن الحور المقصورات هن من الخيرات الحسان لا كلهن، فمنهن أيضاً النساء الإنسيات(1) يجعلهن الرحمن عذارى أبكاراً، أم وإذا
 طيبات، نم وهن أفضل وأجمل من الحور المقصـورات وكمـا يروى عن
 نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضـل الظهارة على البطانة، قيل: ولِّمَ ذاك؟ قال : بصـلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله، ألبس الله وجوههن من النور وأجسادهن من الحرير|" ${ }^{\text {( }}$

وعل" قاصرات الطرف والمقصورات، اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا



 اللدر المنور 1 ا ـ 10 - أخرج ابن جرير والطبراني وابن مرديه عن أم سلمة تالت: تلت يا رسول الش


 الحور العين.

بهم أو بغيرهمه، أو أنهم مـم الذين طمثوهن في الدنيا فلم يطمثن قبلهم إنس ولا جان، أو أن طمئهن مطموس يوم الآخرة فأصبحن غير مطموثات.
 فهناك المتكآت فرش من إستبرق وجنا جنتيه دان، وهنا رفرف: الأبسطة - خضر، علّها الإستبرق التي كانتت بطائن الفـرش منـالك، أو فضـول

المجالس)
وعبقري حسان: نادرة حسنة: زرابي أو طنافس أو نياباً موشاة أو

. تُكَذْبَانِيهِ

أجمل ختام لسورة الرحمن، قد يكون الاسم المتبارك فيه أيضـاً هو
الرحمن، اللذي افتتحت به سورة الرحمن، خير بداية وخرا وخير ختام، ولأن الآلاء المستعرضة فيها وسواهها، كلها من رحمة الرحمن، أكانت رحمانية أم رحيمية فهو اسم ربوبي من أثمله الرحمن، ويا له من اسم متبارك الكا رحيان في كل زمان ومكان، ويا لمسماه من جلال وإكرام، جلال في ذاته وصفاته، وإكرام برحمته وجلاله لمسخلوقاته!


140
dang


مكية - وآياتها ست وتسعون
بِنــِمِ الْلَهِ الرَرَحْـَنِّ آلرَّحِيمِ





 شُحْلَّونَ (














 الواقعة هذه هي واقعة قيامة الإماتة والتدمير، التي تتلوها قيامة الإحياء

 تسمت باسم الواقعة، إذ لا بداء عنها ولا رجوع، فالها فإنها حتمي الوقوع لحد كأنها الآن واقعة، كما توحي له الفاعلة مرتين : مرة لأن الفاعل لا لا بد وما ومو
 للمبالغة، كما قد تؤيده تاء الكاذبة، قرن مبالغة الوقوع بمبالغة اللاوقوع. وإإذاهلهالظرفية - هنا مضمّنة معنى الشرط، أنها رغم ما كانت لها كاذبة



 إن الذين كانوا يصرون مبالغين في تكذيها يوم الدنيا، ليسوا ليكذبوا بها

في الأخرى، فوقعتها - ومي وقوعها مرة دون مهل ولا تكرار - هي التي تزيل عنهم ذلك النكذيب الإصرار، فتحولهم إلى التصديق والإقرار، حين لا يفيدهم تصليق ولا إقرار ولات حين فرار.
 خفضاً لها عن دورها الموعود، في الحساب العدل والعقاب، والفضل
 نوابب ولا عقاب!.

أو أنها خبر محذوف المبتدأ: (امي خافضة رافعةها : خافضة أقواماً ترفّعوا يوم الدنيا دونما حق أو صـلاحية فرفضتهـم إلى النار وبئس القرارف،
 ولأن الواقعة ظاهرة حق وحساب دون الدنيا الفوضى اللاحساب! .

أو أن الوصفين يشملان الواقعة والكاذبة بالمعنيين، فقد تتحملها الجملة أدبياً ومعنوياً: فلا كاذبة للواقعة خفضاً ولا رفعاً، بل هي خافضة لمكذنبيها

 لوقعة الواقعة قبلها، من يبالغ في التكذيب بها يوم الدنيا، كما ليس لها كاذبة




 اللام فيها ليست تعريفاً، وإنما مي موصول، كما يقال: اللذي يقع، ترى الجملة مذه معرنة أم نكرة؟!

يومها، سواء، إذ لا سناد لـمكذبيها يبالغغون به في تكذيبها، إلا ظنوناً وأوماماً لا تملك إلا التشكيك بها، لا التأكيد من عدم وقوعها، وهذا مـا يبرر المبالغة في الكاذبة، إذ لا يكذب بها الواقع فيها، المتواجد عندها، الا فضلاً عن أن يبالغ في تكذيبها، حتى يبرر نفي المبالغة. فكمـا الواقعة يوم وقوعها تملك واق الـع البرهـان المملموس على أنها


 فلا يملك أحد من ناكريها يوم الدنيا آن يكذب بها خفضاً عن أو رفعاً ونكراناً لكونها وكيانها، كما لا يملكون في الأخرى - ف :




 فهي هي خافضة لمن ترفّع دون حق، ورافعة لمن تخفض بباطل، دون أن يملك أحد خفضها هي أو رفعها، إذ الملك يومئذ لها وله الـكـكم وإليه يرجعون، دون الدنيا الدنية التي أكثر مُلاكها ظالمون، خافضيون دون حون



(1) (1) فاللام منا للتوتيت، وعلى الوجه الثاني للتعدية.

سورة إبراميم، الآية: \&A.

ففي يوم الواقعة تختل الموازين والقيم الأرضية الواهية، وتحتل مكانها
القيم والموازين الإلهية، بلا مؤاربة ولا مسايرة .
وترى ماذا يحدث أثر حدث الواقعة، أو ماذا الذي يحدنها؟
 لا . . . نموذج من مواصفات الواقعة في الأرض والكجبال، فرجرجة
 المئات من واقعات الواقعة التي تشمل الأرض والسماوات، فلا تبقي ولا تنر .

إن كلأرض رجفات أربع ورجرجات: دائبة مي حركاتها المتداخلة


 (1) (1)


 أجل ومع الأرض والجبال السماء.

ترى نمّ ماذا بعد قيامة التدمير؟ إنها قيامة الإحياء والتعمير، وانقسام المكلفين إلى أزواج ثلاثة، حسب الأعمال والقابليات: (1) راجع تفسير سورة الزلزلة ج ${ }^{\text {r }}$ من الفرقان .



أقراناً تحشرون إلى الساهرة جنب بعض، وإنما تثلثكم سيرة مفارقات الأعمال والنيات، دون أن ينظر إلى صورة الأشكال أو مقارفات الأعمال





 (1) (1)

والميمنة مي ناحية اليمين واليمين . . . يمنا وبركة في حياتهم كل اللحياة، ويميناً في اتجاهات الحياة إلى الدين، ويميناً يوم القيامة إذ يؤتون كتبهم بأيمانهم.


 ناحية الشؤم واللؤم قبال اليمين
 ا'اصحاب المشأمة سؤال تذليل وتهويل، ومن نم السابقون يؤتى بذكرهم دون سؤال، علّه لأنهم سبقوا السؤال والجواب،، واجتازوا كل حساب، لأنهم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البلل، الآيات: 19-1Y-14. } \tag{1}
\end{align*}
$$




 وليس لسبق الزمن دور في القرب والزلفى! نم وهم ثلة من الألمّ الأولين وقليل من
 شرفاً وإيماناً فلماذا التكرار؟؟.

ترى لأن الثـاني خبر الأول؟ ومن شأن الذخبر التنكر : السابقونها وأن
 المنطقيات دون المعرفيات! أو أنه وصف له؟ فكذلك الأمر! فالوصف يزيد الموصـوف معنىى، لا أن يكرره دون معنى ولا جدوى! أو أنهمـا وصفان
 الأخرى نتيجة الأولى جزاء الحسنى بالحسنى؟ فهذا ما يقتضيه أدب اللفظ
 وعملاً صالحاً في الأولى، هم السابقون بالخيرات جزاءً فضلاّ في الأخرى :
 سراع إلى الحقق وسبّاق إليه دون مـماطلة ومـماهـلة، ولا تلـعنـم وتوان
 الحسنى كما أحسنوا في الأولى

فالسابقون سبقوا أصحاب الميمنة في كافة ميادين سباق التقوى حالاّ

سورة فاطر، الآية:
سورة المؤمنون، الآية: 71

ومقالآ وإيماناّ، من حمل الرسالات الإلهية أصالة بالوحي، أو خلافة عن أصحاب الوحي، ومن سنّ السنن الحسنة التي ظلت سبلاً للخيرات لأهل



 من اله: : إنهم تقربوا إليه كما اسطاعوا، ومن نم أكمل الله تقربهم إليه أن قربهم فأصبحوا (امقربين") : قّبوا لكسبقهم سواهمر، فسبقوهم في الجنة لقربهم! .

 من هذه الأمه؟ والخطاب (اكتتم" شامل كل الخليقة المكلفة، ولا دليل على الا الاختصاص بهله الأمة! ولا يربوا الأولون منهم على الآخرين عدداً أو عُدداً، اللّهم في المعصومين الأربعة عشر، والسابقون يعمهم وكل سابق بالخيرات بإذن اله.

 ياسين سبق إلى ميسى، وعلي بن أبي طالب سبق إلى رسول الش الِ فيهم وكل رجل منهم سابق أمته وعلي أفضلهم سبقاً .
في أمالي الثنيخ المفيد من أمير المؤمنين








أو أن الثلة وهي الجماعة العظيمة هي ممن قبل الرسالة الأخيرة، من
 بجنب ذلك الكثرة - إنها السابقون منذ الرسالة المحمدية إلى يوم القيامة،

 أصحاب الميمنة منهم ثلة كالأولين، فالمقربون منهم قلة دون الأولين، فأين عدد النبيين السابقين، وهم أئمة السابقين الأولين، وأين هم المعصوومون في هذه الأمة وهم أئمة السابقين الآخرين؟ ومن تم ألما أوصياء كلٍ والأوفياء من أصحاب كلّ، السابقين إلى الإيمان برسالاتهم، أين مـم بجنب الأوصياء
 السابقون القلة أعظم درجة من السابقين الثلة وأتمُ عدداً، ولكن هؤلاء أكثر
 أين حواري محمد بن عبد اله رسول اله سلمان والمقداد وأبو ذر، ثم ينادي : أين حواري علي بن أبي طالب عبد اله رسول الش هِ


 يتخلف عليه، قال : ثم ينادي : أين حواري علي بن الـي الحسين؟ فيقوم جبير بن مطعم ويحيى بن الم

 معاوية العجلي ومححد بن مسلم وأبو بصير ليث المرادي وعبد ويد الله بن أبي يعفور وعامر بن


 اختصاصهم بالذكر .

إذاً فالسابقون السابقون، هـم ثلة من الأولين وقلة من الآخرين، ولقد اصطلحت پالآخرونه لأهـل الرسالة الأخيرة، كـما أن رسولهـا رسول الساعة، ورسول آخر الزمن، وأمتها هي الأمة الأخيرة، وانعطافاً إلى سائر

 أجمع يشهد لهكذا تفسير، ذلك، وكما يشهد له أئمة السابقين الآخرين

صلوات اله عليهم أجمعين(r)
 الجنات، وأفضلها جنات المـعرفة والرضوان: في الأولى - وأحرى - في الأخرى، وهم في جناتهم:



 بقضبان اللذهب والفضة.

中塊
سورة الواتعة، الآيتان: \&ם، ، . .



 سورة الطور، الآية: •Y.
الدنر المتيور 4 ا: 100 عن ابن عباس قال : مرمولة باللذمب، ومثله عن مجامد وسعيد بن جبير

 وكياناً : خدمةٌ وولدنة.

وترى من هؤلاء الولدان، أهم ممن أنشأهم اله في الجنة؟ أم مهم - أو
 الأبرار، فهم يـخدمونهم دون تعب ولا شغب؟؟ قد يكون، ويوافقه العقل

والنقل (1)
تم ترى أهم من ولد المقربين، ولكي لا يكونوا مهانين بما يخدمون؟
 باختصاصهم بهم، أم إنهم اختصورا بالمقربين دونما قرابة بينهم، وليس في تطوافهم عليهم تطفيف عن شأنهم وإنما ترفيع ولا تخفيف، ولا سيما من من كان منهم من ولد المشركين وكما يروى.






 فيعاقبوا ملهيا فأنزلوا مذه المنزلة. سروة الطرر، الآية: \&ץ.


راجع ج •Y من الثفسير : خمر الدنيا والآخرة.

 فاكهة حسب التخير : انتخابآ لأحسنها تفكهاً، ولحم طير من أي نوع يشتهون، وبائة طبخة يريدون، أو انطباخة دون طبخ، فالفاكهة تُختار لأنها عند الشبع، واللنحم يشتهى، فإنه عند الجـوع، فليس تعبير الاختيار والاشتهاء، اشتهاء فوضى في التعبير، وإنما اختيار ببلاغة العليم الخنبير .
产


 يعتقدون أو يؤمنون، وإنما عمل الإيمان اللني كانوا به يداومون. هذا طرف من نعيم الجنة الجسدانية، فإليكم طرفاّ من الجنة النفسانية:
 فلماذا اللغو هناك وهم غارقون في نعمة الله ومعرفته، ولماذا التأثيم ولا
 هناك منفية، لانهم ظهروا على الحقائق كلها وظهرت لهمه، وكملت عقولهم


 مخلدون وحور هين (Y) سورة محمد، الآية: (Y) EV : سورة الحجر، الآية الآ:

فدافع اللغو والتأثيم، جهل تحوّل إلى العلم والمقربون كانوا عالمين، أو طيش استقر بالنعيم، وهم كانوا يملكون طيشهمه، أو جهالة تحولت إلت إلى معرفة وهم كانوا عارفين، فلا لذة لهم أحلى من العبودية، ولا ذلة لهم أبلى من ترك العبودية، فحياتهم هناك حياة أمن واستقرار بإيمان، دون شنغب ونا ولا




 السّلام وحيات السّلام يرف عليهم فيها السّلام، فالجو كله سلام سلام، فإنه دار السّلام، وصاحبها هو الشا السّلام.

ومن قيل السّلام السّلام، قيلات تحمل تزويدهم بمعرفة الرحمن وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهل يأنس المقربون - وفي جنة الرضوان - إلا بقيلات تقربهم زلفى إلى الحنان المنان؟

ومن قيله محاوراتهم فيما بينهم وسواهم من أهل الجنان، أنيسة حنونة أليفة ليس فيها إلا سلام سلام، فهم يَسمعون سلام كما يُسمعون سلام!!
 السلام من الهّ ومن أهل دار السلام، أو أنه سلام لا يحمل سـار الماً كـا كما في

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يس، الآية: OA. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الرعد، الآية: £ Y. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنعام، الآية: IVV الآة : }  \tag{६}\\
& \text { سورة الحجر، الآية: } 7 \text { ع. }
\end{align*}
$$

سلام المنافقين واللذين في قلوبهم مرض، وإنما سلام يحمل سلاماً بكل ما له من معنى صـادق لائق، وقد يكونان هما المعنيّان. تم ومن هنا نتبين أن ولسَلَّكَا خير تحية وإكرام، فلنستنَّ بسنة أهل الجنة هنا فيسلم بعضنا على بعض .

هم أصحاب الميمنة المسبقين، يؤتون كتابهم بيمينهم وكما عاشوا يمين الكتاب والدين، وترى كيف سموا (أصحاب الميمنة) عند لإند ذكر الإقسام،
 ميمنة الدنيا ويمنها بيمينها، لم يؤتوا في الأخرى كتابهم بيمينهمّه، كما لوا لوا لا لا

 في حالهم وحلهم وترحالهم؟؟.
: (4)
شجر النبق (يخضده اله من شوكه|)(1) فيستظل به أصحابي اليمين لكئرة غنائه في الإظلال، لسعة ورقه وتداخله، فكما الله يبدل سيئاتهم حسنات،
 ويتزهوا ببرده، أو ويأكلوا من فواكهه.

إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكواعب سدرها مـخضود

اللدر المنتور 7: 107، أخرج الحاكم وصحهد اليهقي في البعث عن أبي أمامة قال : كان أحسابر رسول اله
 : صاحبها، نقال رسول الش اله
 تنبت تمراً يفتق الثمر منها من اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر .

شجر الموز(1)، المقصود منه الثمر كلاستغلال وهو من أقوى الثمر وألطفه، والمرغوب منه الورق للاستظلال، ومن جماله نضـد الثمر والورق،

 مخضود وهو بارد الطبع.

 تنسخه أو تتفرج به شمس أو سوامها، بسقف وأشجار وخيام أم ماذا؟ ممـا

اللدر المتور 1: 1ov، أخرج جبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه

 (5) وروي عن علي وأبي مبد اله
 أخرجها ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن قيس بن مبا
 له يا أمير المؤمنين! أنحكها من المصاحف؟ فقال : لا يهاج القرآن اليوم (اللدر المنور 1 : (lov
أتول: ما مي دلالة طلع نضيد مناكُ على لزوم طلع - كذلك - في منضود منا؟ ولو كان طلعاً

 . إلى الرسول والأثمة من آل الرسول
 من

 سورة النساء، الآية: ov.

يدل - مع سدر مخضور - على وجود الشمس في الجنة، هذه التي تكور ثم

(1) ${ }^{\text {(1) }}$

مصبوب من عل دون انقطاع، أو جار في الأنهار نابعة دون أخاديد وأحفار .
 كثيرة الطعوم والألوان، وكثيرة الأنواع والأعداد، وكثيرة المدة والمدى دون انقطاع ولا امتناع، لا تقطع لأنها من الرحمة الواسعة اللامحدودة الا ولا ولا ولا ولا
 أبداً، ولا مرض مناك.






(1) سورة الإنسان، الآية:
(Y) سورة الفرقان، الآلية: 0 (

 كانه واله ليس حيث يذهب الناس، إنما هو العلم وما يخرج منه. أتول: إنه من باب بيان أفضل المصاديق وأخغاها .


 الدناءات فراشاً بمن فيها من حليلات: مرفوعات جلالآ وجمالاً وآحوالاًا
فـ :
 كالمؤمنات المنشآت في النشأة الأخرى، وكما عن الرسول


وترى ما هي حاجة الأبكار من الـمؤمنات أو الحور المنشآت، أن أن





 اله فجعلهن أبكاراً، ومن نم:

 الثبب والأبكار الثلاتي كن ني النيا


 فذمب يصلي ثم رجع فقالت عاثشة: :لقد لقيت من كلمتك مشيقة، فقال: إن ذلك كذلك - إن الها إذا أدلهلين الجنة حولهن ابكاراً.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون
 هي العرب وما هي الأتراب؟
فالعرب جمع عَروبة وهي المعرِبة بحالها وأقوالها عن عفافها وتعشقها لزوجها فهن المتعشقات لهم والمتتغنجات، الجاذبيات لهـم والمنججذبات

المتغزلات:
يعربن عند بعولتهن إذا خلوا وإذا هم خرجوا فهن خفار فهن عُرُب بكافة مظاهر الزوجية ومآربها ومعاربها، وبكافة مزاهر الجمال مع أزواجهن، وخفار مع سوامهم، ومن عُرب مقالهن عربية كلامهن ولغتهن (r) فإنها أجمل اللغات، وات وهي لغة أهل الجل الجنة، فهن عُرُب في الأقوال والأعمال والأحوال!
والأتراب هـن لِدات منشـآت مـع بعض، متمانمانـلات متوافيات السن والجمال مع لداتهن، ومع أزواجهن، متكافئات معهم في شؤون الز الزوجية،


 هن أتراب مـع بعض، وترب العمر بين الزوجين وإن كان مرغوباً عنه في


وتغيرهما عن أحوالهما هنا (8)

(Y) اللر المتور 7 : 109 - أخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الش عنه قال:

 محمد العرية. إن مماثلة العمر بين الثقرناء من المرغوب فيه مبدئياً، كتقارب العقلية والفكر كتقارب الجسم،، =
: ( ومهما كان السابقون الآخرون قلة وجاه ثلة الألة الألين، فأصحابِ الياب اليمين الآخرون ثلة كما الأولون ثلة، وأين ثلة من ثلة؟
 يعقل أن تنسخ أية ُُلة الآخرين من ألا


سابقون، فلتضرب أحاديث النسخ منا عرض الحائط(1) "


 الأمم؟ أفليس منهم أصحاب اليمين؟

 = والمراة أسرع نهابا، والرجل بحاجة دائماً إلى شابة تؤنسه، وأما إذا بقيا في عنفوان العمر فالمماثلة مرغوب فيها دون المر ريب. اللدر المنتور 1 : 100 - أخرج ابن مردويه عن أبي هميرة قال : لما نزلت ثلة الة من الا'ولين وقليل من الآخرين ضرب أصساب رسول اله اله
 الآية وقليل من الآخرين . أقول: ولا يفسر القرآن مكذا إلا منسوخ عقله لا يميز بين السابقين القلة وأصحاب اليمين الثلة. اللدر المنور : أخرج الطبراني عن ابن مسعود عن النبي


 وعشرون صفاً، مذه الآمة منها تمانون صفاً .

توحي ثلة الآخرين: أمحاب اليمين، أن الأمة الإسلامية ككلِّ أكتُ عدداً

 الرسالة الأخيرة ثلة كالأولين، من حيث العدد، فليكن الأولون قلة من حيث



الآخرين، لا ندري!
 وقد يكفي تعريفاً بهم أنهم أصحاب المشأمة الششمال، إذ يؤتون كتبهم بشمائلهم إمارة السقوط، كما يؤتى أصحاب اليمين بأيمانهم علامة النجاح، وتم هنا الإجابة عن (أين مكانهم في القيامةها :


 ونقباً، فالهواء هنالك ساخنة هباء الياء تنفذ المسام بشواظ سامّة فتشوي الأجسام، فكيف إذاً النار!
 لأنه نفسه لهب، وإذا كان المتسمم المحموم قد يخف عن سمّ عِّه وحمٌّه بظلّ،

 =
 سورة المرسلات، الآية: W1

قد يعدل من شظا حمّته، ، أو يخففه عن قمته، وإنما يزيده تسمماً وخنقاً ولماذا هذا العذاب الخناق:؟ $؟$ لـ:


تالوث الكفر بالله وبرسالات الله وبيوم اله.
فالمترف هو الذي أبطرته النعمة وأطغته ودللته، فأخلذ من شهوته فيها
 وسواء أكانت نعمة المال التي أغفلته، أو نعمة القوة أو الجمال الْ التي الْ ألهته،
 البطر والطغيان، نم وكلّ على حسبه.

فالفقير الذي لا يجد مالاً ولا مجالاً لتحقيق آمال من قوة أو جمال، إنه مهما كان كافرأ لا يصل اللى قمة الكفر والطغيان، اللهم إلا مامشاً للطغاة المترفين، فهو أيضاً من المترفين، إذ أترف في نعمة العقل الداعي الثى الى عبادة الرحمن، إلى نقمة الطغيان، وغرته هؤلاء بـما يعدونه ويؤتونه من تافـ

 السابقين أو أصحاب اليمين فهم في الجنة.

هذا، ولكن الترف الذي يجعل صاحبه طرفآ للسابقين وأصحاب اليمين، مو ذروته لأصول الضـلالة والطغيان، وقد ينجو الهامش ولو بعد

زمان وكما يلمح به القرآنٍ:

سورة سبا، الآية: عץ.

重


 المترفين، ولأنهم أولو نعمة وقوة، فتكاليفهم أثقل، وعذاب التخلف عنها

أعضل .


 كلّ، ولا أعظم من نكران وجود الله، والشرك باله، وتكذيب رسالات الله، ونكران يوم الها.

إن حنث نكران القيامة هنا مفرد بالذكر، ولأن الأصل في نكران سواه إنكاره لا سواه، ولكي يخلصوا عن عبء التكاليف الإلهية.

فنكران الألوهية الحقة حنث عظيم بكل معانيه الخمسة: فهو خلف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ونقض لميثاق الفطرة وحكم العقل، وميل عن الحق الذي تتوفر لـه كافة البراهين، إلى الباطل الذي ترفضه كل البراهين، فهو قول بغير حق، وذنب عظيم لا أعظم منه، وكما يتلوه متفرعاً عليه حنث نكران الرسالات ونكران يوم القيام. هؤلاء المترفون، كان حياتهم الترف، والإصرار على الحنث العظيم، ومنه نكران اليوم العظيم:
سورة الإسراء، الآية: الآية: با .








بُعد أصل البعث(1)


 لدى الله، مهما كان مجهولاً لدى غير الله، جمعاً مؤكداً تؤكده البرامين(').



哣
 (8) (8)
(1) أتومه الأول الموت والثاني الكينونة الترابية الماضي مليها زمن يعبد لهم. والثالثل لمن هو أبعد منهم زمناً: آباؤمه الأولون
 رنضوه
(r) (r)

سورة الصافات، الآيات: الآ

هذه مواصفات للزقوم، إنها أنحس شجرة في الجـحيم صوره وسيرة ونبتاً: كما وأن جرس اللفظ يصور ملمسس المـعنى : خشـناً شـائكاً في الحلوق، هائلاً في العيون، كالمهل يغلي في البطون، وما دامت هي من
 الشياطين، فهو تناسب أكلا لرؤوس الشياطين.

وترى إذا كانت هذه شجرة الزقوم فكيف يأكلها الضالون المكذبون؟ أليس الجوع أحلى من هذه الشائكة الفاتكة؟ .لأن (اابن آدم خلق أجوف لا لا
 إلا هيه! أفصبرأ على الجوع المنهك المهلك ولحد المد الموت؟ فلا موت هنا ولا فوت، أم لو قدر على الصبر فلا يطعم الزقوم؟ إنه طعامه شاء آم أم أبى! فليس طعام الإكرام حتى يختار، إنه طعام العقام العاب فلا بد الد منه ولو يحتار،
 بين واجبين أمام ذلك الطعام، ذاتي ضرورة الحام الحاجة إلى الأكل، ومفروض ضرورة العقاب والبقاء إلى أجل مفروض .
 منه يفرض ما يبقي الرمق لا ملء البطون.

نم إن ثالوث: حرارة الجححيم، وشائكة الزقوم للحلوق والبطون، ومل؛ البطون، لتدفع إلى الماء، فترى ماذا يشربون؟:

 إذاً - يشربون منه قليلاّ؟ كلا :
 سورة محمد، الآية: 10.
 الإبل المراض المصابة بداء الاستسقاء وفي الرمضاء، إذ لا تكاد ترتوي من
 يخف، ولا يخفف من العطش والجوع، رغم ملء الطعام وملء الشراب دونما انقطاع.
ومما يوحيه شرب الهيم، كراهة الشرب الكثير أو المتواصل، أو بنفس واحدة، فإن هذلك شرب الهيم|"(r)
 المضيف، فالنزل للراحة والاستقرار، وإذا كانت هي نزلهم التي لا راحة فيها ولا قرار، فكيف إذاً عذابهم في حميم النار، نعوذ باله العزيز الجبار. ومن تم ترى سرداً لبعض البراهين على إمكانية المعاد وضرورته.

 فإنها أيضاً هيم لا تروى من الماء، وكما يروى عن الإمام الصادي




الرجل يشربب بالنفس الواحد؟ قال : يكره ذلك وذلك شرب الهيم - قال. وما الهيم؟


 نَزَلَا تَذْكَرْنَ




 رَبِّكَ آلَكَيِيرِ


 الَعْلقُوَم



, إ ن o (4) (4)
: (10)





 علينا بما عرفناه وتعودناه من هين وأهون، إن إعادتنا في المعاد أهون أهون من خلقنا الأول من نطفة ومن تراب، وهو كور كللك أهون من خلق المادة الأمٌ لا من
 نم الخلق الأول فضل غير موعود، والثاني عدل موعود، عدل لحدّ كأنه

 حتى ولو لم يعدل به رب العدل، كيف وقد وعد وردّد الوعد على آلسن

سورة الزخرف، الآية:


$$
\begin{align*}
& \text { (Y) مورة الملك، الآلاي: }  \tag{r}\\
& \text { سورة مريم، الآلي: } 9  \tag{£}\\
& \text { (ورة الجاثية، الآية: YY. }  \tag{0}\\
& \text { سورة الالنياء، الآية: 1•1 }
\end{align*}
$$

## 

فتصصديق المـعاد الحساب الجزاء واجب في أُطر أربعة: إمكانية: المماثلة، إمكانية: الأولوية، الضرورة ذاتياً عقلاً وعدلاّ، والضرورورة الوعدية ! ! ¢

هذه هي سنة الله في خلق الإيمان الصادق باستعا
 إلى ما يتوجب علينا تصديقه، وكما يخلق مذا الككون الغامض من من موادرا
 الأفكار، غريبة الأوطار، فإن شريعة اله لا تخص الفلاسفة العقليين ولا

 سواء، وفي أخرى حسب المستطاع، والماء هو الماء والهواء هي الهواء. يتحدث هنا في آيات ست عن مَن خلقهـم؟ وكيف خلقهم؟؟ وكيف
 وهناك على إمكانية وضرورة المعاد الحسابه، مبتدئاً ببرهان قصير في لفظه،
 التفاصيل والتعاليل :

## 

 آَكَلِّرُونَ

فمهما كنت أنت الممني، فلست أنت خالق المني، وأين خالق من

$$
\begin{equation*}
\text { سورة آل عمران، الآية: } 9 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

ممني؟! فإن كنت تحسبك زوراً وغروراً إنك المـمني خالقُ للمني؟ فـمـم
 أنتى أو خنتى أم ماذا؟
 كلا! ولقد مضت عشرات القرون حتى كشفنا أخيراً عن النزر القليل الضئيل من كيان المنني، وكيف يمنیى؟ ومن أين يحمل؟؟ ومـاذا يـحمل؟ ومـاذا يُحمٌّل (1)

فليس دورك أنت إلا أن تشتهي فتُمني، ولا صـاحبتك إلا أن تحمل المني، نم تنقطعان عن كل صلة وعملية أو محاولة إلا أخذ الحائطة ألا


 علقةٌ نم مضغةّ تم عظاماً، نم كسوه لحماً، نم إنشاءه خلقاً آخر، آنتم أو نحن؟! (بل أنت يا رب)
وقد يتحسب الناكرون إن سنة التككوين جرت على خلق الإنسان من مني، ولا توالد فلا مني يوم القيامة يمنى حتى يخلق مرة أخرى!

 في الصورتين بمني ودون مني، فما يمنعكم من تصليقه في خلقه مرة أخرى،


راجع من سورة العلق من اللجزء الثلاثيثن

 [الوإتيّة : A0، 09] قال: بلى النت يا رب.



فهذه رؤية، وإلى رؤية أخرى:
 بيوم اللدين، فلقد تسلل المني من أجزاء البدن، النتي هي كلها حية حياة الإنسان، ويانفصالها عنها تموت عن هذه الحياة، وياستقرارها في الرحم وتنقلاتها من حالة إلى أخرى ترجع إليها في مورة إنسان آلخر حياة ألألـا أخرى


وإذا كانت الحياة بتقديرها من الله، فهل الـموت وهو انتهاء دور من
الحياة ليس بتقدير الله؟ ولكي يكون مسبوقاً لا يقدر على إعادتها :

مَا لَ تَعَلْمُنَ
فهو السابق في الإحياء، نم الإماتة، فكيف يكون مسبوقآ عاجزاً عن


(0) (0)
(1) سورة الأنياء، الآية: ع•1.


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (£) (£) سورة العنكبوت، الآية: ع. } \\
& \text { (0) سورة الحجر، الآية: 0. }
\end{aligned}
$$

أم كيف يكون مسبوقاً على تبديل أميالهم وإنشائهم فيما لا يعلمون؟ إنه سابق هنا وهناك، وفي كل تحقيق وتبديل وإنشاء كما يشاء؛ دوا دون سبق عليه في سباق استباق الآجال، ولا سباق تنائر الأبدان بعا بعد تحان الآجال، ولا سباق ضلال الأجزاء وتناحرها، ولا ولا سباق ألا
 تبديل الأمثال والإنشاء الججديد، فليس الموت الـوت خارجاً عن تقديره، أو أنه بتقدير غيره، حتى يكون مسبوقاً في حوادث الموت، فتفلت عنه آزمة الإحياء بعد الموت، بل هو سابق كافة الأسباب في الحيان الحياة وفي الموت، فكرّ فئلك الإحياء بعد الموت، دون أن تسبقه الأسباب التي هي من أمره وْأَّنَّهُ غَالِبُ

 الجزاء بعد الإنشاء، فالموت الفوت اللي لا نشأة بعده، إنه موت الفوضى، لا يتأتى من الحكيم العليم، وإنما هو التقدير الناحي منحى الإنشاء في خلق

وترى ماذا يعني تبديل الأمثال؟ المبني عليه تقدير الموت؟ هل إنه


rl
 الآتي، وليس مسبوقاً على الإنشاء الآتي . . تدرنا . . . على أن نبدل، وما نحن بمسبوتين على ان نبدل . . .




إلى هذا التبديل، وإنما هو تقدير الحياة والموت مع بعض، على أنه تبديل بالأمثال لا تبديل الأمثال .

أو أنه تبديل كل منهم بمئله في النشأة الأخرى، تبديلاً بنفسه في صورة






 تبديلكم أمثالكم غرض من تقدير الموت، وهو مقدور كنا ميسور.
فليس الهدف من تقدير الموت انقطاع الحياة وحصول الفوت، ولا أننا مسبوقون مغلوبون في التبديل والإنشاء، بل المنشأ في النشـأة الأخرى، والمثل المبدل إليه، خير من النشأة الأولى صفـلى

 فبقاء، فشراً لهم عقاباً وجزاءة.
إن المشاطبين في آيات تبديل الأمثال ليسوا هم الحاضرين يوم نزول القرآن، بل الأولين والآخرين المـجموعين إلى يوم الدين، فهـم أجمعون يبدَّلون أمثالهمّ، التي هي خير منهم، كما وهم أجمعون ينتـأون فيما لا لا لا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة القيامة، الآية: YA. }  \tag{1}\\
& \text { سورة يس، الآية: } \tag{Y}
\end{align*}
$$

يعلمون(1) لا أن كل جماعة تبدَّل مئلَها أن يخلفها مثلُها فإنه تبديل بالميّل، وليس تبديل المثل (r) بل وليس تبديلاً أيضاً فإنه في أصل اللغة تغيير شيء عن حاله، وإنما هو إبدال: جعل شيء مكي مكان آلخر (r) هنا تبرز حقيقة ناصعة من طيات هذه الآيات، أن المعاد في المَعاد هو مئل الميت، لا عينه فإنه محال، ولا غيره، أو مع أجزاءٍ غيره فإنه خلاف





 القديم، خلقاً وجوهرأ.
وترى أنه يخلق الروح من جديد، كما يخلق البدن من جديد؟ أقول أجل، ولكن أين جديد من جديد، فجديد البدن هو صورة جديدة عما كان

نضمير الجمع منا ومناك يعني كل الجمع، لا أن الأول يعني المخاطبين (امثالكم) والثاني كل الجموع (وننئكم) إلا الن يعني بالجمع الثاني نفس الأول، ويوم الإنشاء الآخر يوم الجمع - لا جماهة خاصة.



 بخلاف آيات التبديل التي تنحو منحى تحريل الحال.

 بخلان آيات الإبدال كما مضتي سورة الإسراء، الآيتان: 91، 99، 90.

سروة ق، الآية: 10 .

بدنآ دون روح، ولكن جديد الروح ليس إحياؤها من جديد، وإنما إحياؤها

 بِّظُرُونَ(1): صعقة الإحياء بالحياة اللدنيا، وصعقة الإحياء بالحياة البرزخية، فمن لم يمت حتى الصصقة ليست له حياة برزخية، ومن مو ميت حينها وحي برزخيآ، يصعق: فلا هو حي ولا هو ميت، برزخ بين الموت الفوت ورت والهياة البرزخية، وهو آخر رمق من الحياة.

ففي الخلق الجديد تُحيى عن الصعقة الروحُ نفسها، ويخلق البدن مرة أخرى، فيصدق تبديلهم أمثالهمّ، حقيقة في أبدانهمّ، وإعادة كاملةِّة اللحياة إلى أرواحهم ورجعها إلى أبدانها .

وهذا نزر قليل من إنشائنا فيما لا نعلمه، ندرسه عن النشأة الأولى،
 إن البدن الجدديد يشابه القديم : أنه على مثاله، وأنه كان فيه، ويفارقه أنه خلاصة منه، دائبة مـع الروح مدى الحياة، قابلة للـخلود، بعيدة عن
 من العتيق صفاء: وجلاء، وإن كان أبلى منه بلاء إن كان من أهل البلاءء، ولكنه خير جزاء إن كان من أهله، خيرأ على خير . وقد يروى صحيحاً عن الإمام جعفر الصادق

 وكما يروى عنه في البدن المعاد: (هي هي وهي غيرها) .

$$
\text { (1) سورة الزمر، الآية: } 7 \text {. }
$$

(Y) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ال ال خلق، أي الطينة المشار إليها في الحليث

نبذة عن تبديل الأمخال كما يخطر بيال:
إن الروح المفاقة بعد صعقتها تعود يوم القيامة الكبرى إلى شخص هـر هـا البدن الذي صار رفاتات، تعود إليه بعد خلقه ثانياً على مثال

 البدء في خلق أول إنسان، وكل إنسان. فكمـا أن كل إنسان مـخلوق من سلالة من طين ومي الماء الماء المهين (المني) وهو سلالة وصفوة من كافة أجزاء الإنسان، التي مي سلالة من
 فالمني إذاً سلالة من طين، من طيات هذه التحولات الات، ومن نم النطفة سلاللة من هذا الماء المهين، تجعل في قرار مكين من المبيض ، لكي تني جنيناً بعد طي مختلف الصور خلقاً بعد خلق، وهذا في الخلق الألو الأول لكل إنسان إلا الأول.
فكذلك حين الحود إذ تُصطفى من طينه سلالة، ومنها سلالة أُخرى، تتخلص في الأولى عن الأجزاء الملتحقة بها طول الحياة


 المُعاد في المَعاد سـلالة من سلالة من طين الإنسان، يخلق من الطينة التي خلق منها أول مرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأمران، الآية: } 19 . \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

وكما الإنسان الأول خلق من صلصال من حمإ مسنون وطين لازب كالفخار، وكل ذلك دون تحول التراب منياً ثم جنيناً، ودون مكوث الرحم طيلة شهور، فكذلك إعادته خلقاً نانياً في المـعاد، فيصير طينه حماً صلصـالاً: طين أسود نتن صلبب، فيبرئه الله ويصوره كصصورته الأولى



وهل الأمثال المبدل إليها من المِئُل أو الـمَئَل؟ قد تؤيد المِمثل آيتُه:

 كان يحمله دون زيادة ولا نقصـان، ولو كان مثله فقط جاز أن يدلّ عليّ عليه بمشابهة وليس منه في شيء، وليس هذا إعادة وتبديلاً عادلاّ، وإنما البدل
 الأصل مادةً والصورة كما يحق، فالأمثال المبدل إليها تجمع المِيثل والمَثَّل، ويا له جمعاً ما أحسنه وأعدله

وأحرى الأمثال يوم الـمعاد أمثال السيرة والأخـلاق، التي تتحول صورة، وأمثال الأعمال والأقوال التي تبقي في أعضائها وأجوائها، ومن نم تشهد معها لها أو عليها

هذا من تبديل الأمثال في الأخرى، كما وأن هناك تبديلاً للاّمثال في
 يخلق منها أمثالكم. فإذ خلق من منيك مئلك، فقد خلقك ميلكّ، وكذلك الله يخلقك مثلك من منيك وطينتك يوم القيامة، وإن كان فرق بين مثل ومثل، فهنا من منيك ميلك ولداً لك، وهناك منيك الذي خلقت منه أول

مرة، تخلق منه مرة أخرى مئل الأولى، فما أوضحهه مئالآ خلق الأمثال يوم الدنيا بخلق الأميال في الأخرى!

 بَتَبْرْقِنٍ

تَلَمُونَهَ فلتدرسوا للنشأة الأخرى من الأولى :


 الأخرى أهون منها وأحرى، ودرس المـماثلة التامة في المرحلة الثانيانية: خروج المني من الأجزاء الحية وانفصاله عن الحيرى الحياة الإنسانية، نم رجعه إليها عبر التطورات الجنينية، دروس حاضيرة حاذرة من كتاب تكوينكم تذكركم النشأة الأخرى.
فـ (اعجبب كل العجبب لـمن أنكر النشـأة الأخرى وهو يرى النشـأة
الأولى|"(1)

 منا زرع ومنالك حرث، وأين حرت من زرع؟ فالزرع هو الإنبات ولا


(1) أصول الكاني بإسناده إلى ابي حمزة تال: سمت علي بن الحسـين يقول:
(Y)
( 11 : سورة النحل، الآلآية)
(£) (ع) سرة الكهف، الآية:

الفرقان في تفسير القرآن//الجزء الثامن والعشرون
 كان حصده وقطعه من خلق الله، وإذا ينسب الزرع إليهم أحياناً بتلميح دون
 يسقون ويصلحون، دون حول ولا قوة فيه إنشاء: وإنباتاً إلا بمشيئة الله، فلو




 كَرُرْوُنَّهِ : عن نصيبنا من رزق أو عن رحمة الله.

 يسَّر البذرة في رحلتها الناجحة كما فعل فيما تُمنون بأدواره الجنينية وقبلها، ، حذواً بحذوه ف الا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرئت|"(؟)
 القيامة تحصدون، فبذرة الحياة الدنيا لا حصاد لها وافياً إلا اليوم الذي فيه تحشرون.


 ولتجزى كل نفس بما تسعى .
(1) سورة الزمر، الآية: Y .
(Y (Y سورة الفتح، الآية: YQ.



 المباشرة للإنسان، ثم بواسطة النبات والحيوان حياة ثانوية مكملة لها . فهل أنتم الشاربون أنزلتموه من المزن: السحاب المئقل بالماء، أم اله؟ فمن هذا الذي يزجي سحاباً من أبخرة المياه فيبسطه في السماء، ويسقي به من يشـاء؟ ومن الذي خلـق عنهـر الـماء مـن قبل وحوّله إلى مـختلف




 وكما أن هذا الماء يحمل الـحياة، بضـمة - وهو ميت - إلى أجزاء ميتات، فلو لا تصدقون أن الله يرسل هـذا الـماء إلى رميمـكـم ورفاتكـم
 وعملياً أن تقدموا خيراً لأنفسكم ليوم المعاد؟


علّ ذكر المنني والماء والنار يوحي بأن النشأة الأخرى سوف تكون في إطار هذا المميلث، أن الله يحييه من النطفة التي منها خُلق، وهي الطين الطين (1) (1) مذه كلها معاني الأجاج كما في لسان العرب لابن المنظور الإفريقي . سورة يس، الآية: با

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثامن والعشرون
الأصيلة المخلوق منها الجنين، الباقية طوال الحياة، الحاملة كافة الأعضاء، هذه! دون الزوائد الملتحقة بها من هنا وهنالك، والمنفصلة عنها كذلك إلى هنا وهناك، يرسل الله الماء بالنار على هذه الطينة فيحييها كما خلقها أول

إن النار متاع للحياة كما الزرع والماء متاع، قواعد ثلاث تتبنى الحياة متناصرة في مختلف الحقول، نباتية وحيوانية وإنسانية أم ماذا؟ فما موا مو دور الإنسـان بشأن النار؟ اللهـم ليس إلا الإيراء: إيقاد الزند - الناجـا الكابي، فهل كلإنسان إلا إيقاد النار بوقودها الأصيل : شجرة النار - كما يصنعه البدائيون - أو غير الأصيل كسائر الوقود المصـطنع - كما يفعله المتحضرون -؟

وكما النار تشمل سائر النار، وإلى نيران الكهارب والأوكسيجين وسائر الإشعاعات النارية والنووية، كذلك شـجرة النار، التي تتشجر فتتسعر منها


 اختصهاصَ الانتحصـار، إنما الذي يعرفه كل إنسـان، وإلا فما من مادة إلا
 العلم تتوقد مختلف النار، كهربياً وذريًاً أم ماذا؟؟ ونـ
فكـما أن من احتكاك فرع من شجرة بفرع من شـجر آخر تورى نار، كطريقة بدائية بادئة في إيراء النار، كذلك سائر النار بسائر الإيراء من سائر الأشجار .
(1) نبحث عن المادة المعادة في المعاد في مجالات أوسع إن شاء الش. سورة يس، الآية: •A.

نم هنالك وقود أول ووقود ثان وإلى سـائر الوقود، من شـجر الإيراء،
 أنت يا رب! ولماذا؟
 المبداً، كذلك هي في المعاد، أن تتعاون مع الماء في الطينة فيرجع كل ببدنه الأصيل! فهذه تذكرة .

ومن نم تذكرة لنار المعاد، التي تورى على من قدمتها يداه، وأن الله ليس بظلّام للعبيد . . .




 يتجول فيها الخلق أغنياء وفقراء، ويجتازونها إلى الساهرة على سواء. فالنار التذكرة للخلق أجمعين، هي أيضاً متاع للمقوين، في سفر قريب








وعلى ضوء هذا التنبؤ من نبينا العظيم وكما تتحمله الآية، يرجع ضـمير
 متاع للمقوين: أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، الكائنين في قَواء: مفازة لا تفوز بالحياة إلا بها، وإلا فهي قفر، إذ لا ماء فيها ولا نار ولا كلاء، نم فلا حياة فلا إنسان.

فمتاع هذا المثلثت ظاهر، فما مي تذكرة الزرع والماء؟ إنهما تذكران إمكانية المعاد، الذي يضـم هذه الأصول في المُعاد! .

ولأن الله يذكّركم بالقيامة وطامتّها قبل أن تأتيكم، ويبرهن لكم إليها بما لا مزيد لها قبل أن تأتوها، وينعم عليكم بـم بوافر النعيم في الأولى لكي تتمتعوا بها وتقدموا للأخرى :

## 

نزّه ربَّك العظيم عما ينافي الربوبية العظيمة، نزّزهن مستعيناً باسمه العظيم" ، ، فربك عظيم واسمه عظيم لأنه يدلك على عظيم ربوبيته، ولكنك لا تستطيع تسبيح ذاته بذاته، إذ لا تحيط به علماً، فسبِّحه باسمه العظيم وكل ولا
 فكذلك في الإيمان والحال والأعمال، أن تصبح حياتك تسبيحاً باسم ربك العظيم، أو تتحول إلى اسم الرب العظيم، كما العا وأن أولياءه المكرمين هم من أسماء اله الحسنى، يدلون على الله ويقربون إلى الهـ .

(1) على أن الباء في (باسم) للاستعانة كما هو الأظهر دون تكلف زائد. فالقول إنها زائدة تول
زائد، وغيره بمعنى غيره لا يلانم الآية .
 اجعلوها في ركوعكم.

الصالحة من الخلق، العابثة بهم، فلا بحشرهم للحساب الج الجزاء، وسبحه باسمه عن الحسـاب الفوضى يوم الحسـاب، وعن كل ما ما لا يليق بعظمة الربوية الفاضلة العادلة بغير حسابـ
 متشاكسون؟! كلا! وإنما يوجه الخطاب هنا - على أوجه الوجوه - إلى
 يسبح ربه باسمه العظيم، ومو أيضاً من اسمه العظيم، الـيم، وهو أعرف من من سواه باسم ربه العظيم: رب عظيم واسم عظيم، يسبح به رسول عظيم، ولكي بكمل التتسبيح فيتدي به من سواه من العالمين


تحدئنا عن اللاقسم في مواضعها، وأنه حقاً نفي للقسم لا قسمّ، إيحاء
 وأغنى، فكرم القرآن وسعته، الزاهر المتظاهر الللامع، أظهر من مواقع
 يستعظم الش أن يقسم بها، وإن كان لما هو أعظم منها؟


 اله الشال
 نفي للقسم، خلاناً لـن يحاول تحويله إلى القــم تحميلاً لا يتحمله القرآن.
 يقسم بها كمثال لإثبات كرم القرآن وسعته في هداه، وزهرته وعُلاه؟.
أم هي هي النجوم يوم قيامتها، الساقطة الواقعة في مواقعها
 تسقط ولا تطمس؟ فيوم القيامة يوم تظهر نجوم القرآن بحقائقها مهما كذبوا


أم هي نجوم من السماء، هي رجوم لمسترقي السمع بالمـلا الأعلى،



ولماذا يقسم بها لنجوم القرآن وهي أدحر وأثقب للشياطين، كما هي



أم هي آيات القرآن، النازلة نجوماً، بعد أن نزلت ليلة واحدة، على
 من قلوب السابقين إلى دعوته، ثم أصحاب اليمين، نمّ إلى الناس أجمعين؟

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنعام، الآلية: ar. } \tag{1}
\end{align*}
$$

سورة المرسلات، الآية: A.
سورة يونس، الآية:


 معنى اسم المكاذ والزماذ. سورة الصافات، الآيتان: A، 1 . 1
سورة الإسراء، الآية: Ar.

فنجوم القرآن نجوم هداية للجنة والناس، ورجوم على النسناس(1) وهل يقسم بنجوم القرآن لإبنات كرم القرآن؟ قد يجوز وهو أحرى! فإنه
 شاهد لها، كذلك نجوم القرآن بمواقعها، القلوب الواقعة هي فيها، الواعية


 دلالته، عظيم في جلالته، عظيم في معناه، عظيم في هداه. إنه تصريح باللاقسم وتلويح بالقسـم بمواقع نجوم القرآن، وما أحلاه تعبيراً، عن لماعة نجوم القرآن وبلاغتها، وكما يروى عن أفضل مواقعها


 قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور . .
 وشهادات على عظمة القدرة، وسعة الحكمة لـمن يوقعها في مواقعها،



 إخراج آخر في الآية قال: مستقر الكتاب أوله وآخره، أقول: إنه فسر الموقع بمعنى المستقر ومو قريب كما قلناه.
 الو (
... 約施 (Y)

فيهتدي بها راصدوها، ويندحر مسترقو السمع للملا الأعلى، وهي إضـافة إلى ذلك ظاهرة في أنفسها في طلوعها وغروبها وانفضاضها ولكنما حق العظمة وعظمة الحق في الدلالة على كرم القرآن، ليس إلا في نجوم القرآن، وقليل هؤلاء الذين يعلمون، وكثيرون يجهلون، أن القرآن نور ينير لنفسه، فلا يستنير بسواه، وحتى الرسول لرسالته لا يستدل بسواه، فهو نور لمن أرسل به، ونور لمن أرسل إليه، وعلى حدّ تعبير الموقع الثاني من


 وغُدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحقق وغيطانه، وبـر لا لا ينزفه
 ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وآكام
 الفقهاء، ومحاجأ لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونوراً ليس معه


 لمن روى، وحكماً لمن قضى|"(1)
إن القرآن قبل نزوله كان كوكباً لم يطلع بعدُ على المطالع غير الإلهية،

 بزغ نجماً : - كوكباً طالعاً - لأول مرة، إذ أثرق على قلب الرسول الأمين

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزخرف، الآية: ع. } \tag{1}
\end{align*}
$$

في ليلة مباركة، ومن تم بزغ نجوماً إذ تنزلت آياته المفصلات، مفسرات للنـجم الأول، ثم انتقل منه
 وعلى الشياطين رجومَ البلاء والنقمة، نجوم أربعة للقرآن اللكريم! الِّإِّنَّمُ



 الكبيرة، فلا يُنقص عن كرمه، ولا يُمس من كرامته فإنه:
 ترى ما هو الكتاب المكنون، الكائن فيه القرآن الكريم، ليكنّه عما يمسّ منه إلا المطهرون؟ وما هو المسّ ومن هم المطهرون؟.

 رسول الله





(Y) سورة الحاقة، الآية: •ع.
(1) سورة النمل، الآية: •ع ع
(Y) (Y) (Y)

$$
\text { (0) سورة الحجر، الآية: } 9 .
$$

الفرقان في تفسير القرآن/اليجزء الثامن والعشرون
وترى أهو محفوظ كذلك عند من يقرأه عن ظهر الغيب غالطاً أو




 والمؤُمنون، والكاتب غلطآ، جاهلاً أو عامدآ، لا يبقى كتابه سنداً ، فريثما
 وكيف ينجح قرآن محرّف بين بلايين البـلايين من القرائين طول العـر العالم




 سمي كتابآ فليس مكنوناً . مكا المطهرون؟ الضمير الغائب (هـه راجع إلى القرآن أيآ كان من محاله ومدارجه : حين

 المطهرون وكما يناسب هذه وهذه.


 يحمل علمه صـافياً دون كدر إلا المطهرون، الذين أذمب الشه عنهم الرجس وطهَّرهم تطهيراً، وهم أمل بيت الرسالة المحمدية، فهم أولاء الْاء الذين يمسون حقائقه وينفذون أحكامه كاملة، يمسونه كما يحق دون أن يمسوا منه بباطل .
 على قلره، وكما يعيه قلبه واالثلوب أوعية فخيرها أوعاهاهال، كما ولا ولا يسمع
 بالأغاني الملهية، والصور المغرية، فهم لا يتلذذون من الا القرآلا سمعاً ولا بصرآ، كما لا يتفهمونه معنى وبصيرة، ولا يتذوقونه والـا واقعاً . وإلى هنا (لاله نافية تنفي واقع المسّ هكا لا

ومن نم تكون (لالا نامية تنحو نحو النهي عن مسّه، خطه ورسمه، إلا
 أو المس منه، وإلا المطهرون عن أحداث والا وأخباث (افلا يمس القرآن إلا
(r) ${ }^{(r)}$

ولا غريب من القرآن أن يجمع بين النفي والنهي في حرف واحد، أو = لا يمسه إلا المطهرون المقربون.
سورة الشعراء، الآيات: ••YY-YT.







أنها نافية تعني في موارد النهي مبالغة النهي(1)
فالطهارة المشروطة في حلية مس القرآن خطاّ، تعمُّ الطهارة عن الكّفر
 الماسّ، دون اختصاص بالحدئية، خلافاً لبعض الفقهاء، وفاقاً لإطلاق المس والطهارة. تأملّ .
 فالمطهرون داخلون في مسّه، وغيرهم خارجون عن مسّه وعن المسّ من كرامته ${ }^{(r)}$
كيف ومو مكنون بكنان الهُ أينما كان! .


 كيف يجوز مسّه من غير المطهرين عن أدناس وأحداث وأخباث؟!

نكات وتنبهات:


علّه لأن الناكر كان ينكر كونه مقروءاً له من ربِّه، على سمعه وقلبه، إذ



والإتيان بالخبر وتصد الإنشاء هادة جارية فيها يراد تأكيد الإنشاء، فلا يخبر بالنفي منا فيما ينهى، يعني أنه من المنع لدرجة كانه لا يتع إلالّا . الاستثاء على الأول متصل إذ يمسونه، وعلى الثاني منفصل إذ لا يالا يمسونه. سورة الأنياء، الآية: 0.





 وأدومه، ومن كرمه عدم هوانه بكثرة التلاوة والمراجعة، بل هو هو دائباً غضّ




وترى والقرآن هو الكتاب كيف يكون في كتاب، فما هو كتاب وكتاب؟ الججواب: إن الكتاب المكننون هو المكتوب فيه الكتاباب، والقرآن الكتتاب هو المكتوب، ففرق بين مكتوبب ومكتتوب فيه، وسواء أكان المان

 المكتوب فيه مكنوناّ فالمكتوب أكنّ وآمن .
 كمن تشملهم آية التطهير .
ومن طهروا نفوسهم فأيدمـم الش فيما طهروا، كمن يـذذون حذوهم ويتلون تلوهم من الأولياء المكرمين
ومن تطهرووا - أخيرأ - عن الأحـداث والأخبـاث، فلو قال هإلا
سورة الشعراء، الآية: • Yا .

أمول الكاني ج r

المتطهرونه لم يشمل إلا الآخرين، وأما (المطهرونه" فهو يشُمل الأولين والآخرين، لأن الطهارة فيها تعم الثلاث(1)


 وعند نبي الله فقط لا! بل هو محفوظ أينما حل" وارتحل، وإلى القرآن المفصل، عند النبي وعند المؤمنين واللى يوم الدين(r)
وبما أن مسّ القرآن باللسان من أخفى المسّ وأخفه، فالنهي عن هكـذ


إيحاءً لطيف استوحاه المطهرون المعصومون كما هو دأبهم في فقه القرآن . والككراهة هنا هي قلة الثواب، تحريضـاً على التطهر فالقراءة، ليدرك

## * * 米

ومن نم، وبعد ذلك كله في نجوم القرآن، أفتستقبلون رجومه؟




(1) التطهير الاللهي، والتطهير البشري، وما ينهما من تطهير إلمي ويشري. ( ( ) لآن التنزيل مو النزول التدريجي بخلان الالنزال نإنه دنعي. راجع سورة القدر ج ${ }^{\text {r م م الفرقان }}$ مورة النساء، الآية: AV.
سورة الجاثبة، الآية: 7.
سورة القلم، الآية: ££.




 أفتكذبون الهُ أنه يقتّر الموت، وليس بمسبوق فيّ فيه، ولا في أن يبدلكم أمثالكم وينسئكم فيما لا تعلمون فيدينكم بما كتتم تعملون الما فلون فلون لا تدرؤون عن أنفسكم الموت أو ترجعون الأرواح إذا بلغت الحلقوم:



 ولا أي محتضر، فإن هذا القرب ليس من المبصر، ولا رؤية البصيرة اليقين
 وأقرب إليه منه، وأما أنتم الناكرون، الناظرون إلى المّلما المحتضر فلا تبصرون لا بالبصيرة ولا بالبصر، فهلاّ تذكرون من المحتضر أنه على نفسه ليس أقدر من

اله وسوف يأتي دوركم على سواء.
وإذ ليس اله أقرب إليه منكم، وأنتم أقرب إليه، وتحبون حشره ورجعها


(1) سورة البقرة، الآية: Yll.
 يستغيث بلسان القال أو الحالن، وهو ممن يخصكـمه، أو ينفعكم رجعه إلى
 محمولين على مكروه موتاً أو سواه، أو كنتم غير عباد عاجزين، أو غير
 الزور، وفي عدم دينونة الحساب، فمن يدين بأنه مدين لا يدعي سبقه على
 اللذي لا يدين بأنه مدين، لأنه ناكر سبق الله في الهيا الأمثال بعد الموت، فليدرأ الموت وكل سوء عن نفسه وعمن يخصصه :
 إن كُنْ صَكِرِينِّ؟؟

فاله هو السابق في الموت وفي الحياة، في المبدأ والمعاد، وعدله يفرض المعاد الحساب، والجزاء الوفاق.

## أضواء في طيات هذه الآيـات:

1
تولى الروح وراءها الدنيا وتستقبل الأخرى دون أن تملك من أمرهما شيئاً إلا ما قدمت من صـالحات وأخرت، وقد انفصلت عمن حولها وما حولها من مالِها ومالَّها!

Y - بلوغ الروح التراقي والحلقوم دليل قاطع لا مرد له على عدم
سورة القيامة، الآيتاذ: Yو، ry
المفردات للرافب، يذكر مذه المعاني الثانلاثة للمدين.


تجردهـا عن مادة مّا، فالممجرد عنها ليس له مكان لا لا خارج البدن ولا داخله، فأين الروح المجردة في البدن حتي تبلغ الحلقوم نم تخرج و وليس كما يزعم أنها تخرج من المخرج، وإلا لم يكن بلوغها الحلقوم حالةً

للاحتضار .
ع - إن الله أقرب إلى المحتضر ممن سواه، وأقرب إليه من نفسه ُوَيَّنَّ
 آقرب إلى الكائن - آيآ كان - من نفسه: كياناً وكوناً وقدرة وعلماً وعزماً




تُُعِمرْنَهِ رغم البصائر المتكررة المبصرة لكم فأنى تصرفونا

 حين تقف قدرة الإنسان - أو أياً كان - وكل محاولاته، يقف علمه وينتهي دوره المختار، فتتفرد القدرة الاللهية وعلمه وأمره ويخلص الان الأمر كله

㐿

(1) سورة ق، الآية: 17.
(Y) (Y) سورة هود، الآية: 07 (Y
(r)


جولة ثانية تختصر الأولى، وتزيد عليها في الجزاء بين الموت والمعاد،


.
في هذه الجولة نرى المقربين في مثلث الرحمة، علّه المّا الروح والريحان

 للآخرة(ץ) ومن تم لأصحاب اليمين وهم الأمة الوسطى بينهما، واحد يعم

سلام الإكرام والإنعام، منذ الموت إلى يوم القيام.

 الأصل للرُوح، وحياة النزهة للرَوح، فالمقربون يتنفسون بالموت عا
 نفسانية روحانية، ونسمة من جنة الرضوان، ونفحة من معرفة الرحمن، ويا
 بعفونة الأيام.
 تُطمئن النبي آثام، فقد حوّلهم الله من لا سلام اللى سلام، إذ كفَّر عنهم سيئاتهم وأدخلهم (1) أمالي الصدوق بإسناده إلى موسى بن جعفر عن أبيه الصادق جعفر بن محمد
 الآخرة.


 رحمة وغفران، فمنهم لك سلام، عطاء من ربك وإنعام: وَرَّلَوْنَ يُمُطِيكَ

 لإتبات أهـل الستـلام، دون أن يـناحره شيء مـن من الـلاسـلام لـلأدنيـن من أصحاب اليمين، الذنين قد يذوقوه في فترة البرزخ، ولو زاد ففي بداية
 فحالهم مرضية للرسول الشفيع الأمين، وبشفاعته وذويه يخرج غير المخللدين عن الجحيم، وهم أدنى أصحاب اليمين . تم الرعيل الأعلى منهم لهم السّلام كل السّلام دون عذاب ولا ولا بلاء،


كما وأن روح الـمقربين وريحانهـم وجنتهـم النعيم درجات حسـب الدرجات، فلأفضّل المقربين الرسول محمد يحتاجه في الزلفى من سواه .
كما وأن للمكذبين الضالين دركات في نُزُل من حميم وتصلية جيم (احتى انصرف المشيع ورجع المتفجع، اقعد في حفرته نجيّاّ لبهتة السؤال
 وسورات الزفير، ولا دعة مزيحة، ولا قوة حاجزة، ولا ولا موتة ناجزة الاجة، ولا

سنة مسلية بين أطوار الموتات وعذاب الساعات||(1) نم وتصلية جحيم هي إيقادها بوقود أجسادمم وأرواحهم الجهنمية:


 بأصحاب اليمين، ومنهم. . تم لا يبقى في النار إلا الوقود حتى يتم جزاءمهم الوفاق، نم تخمد النار ويموت الوقود، المؤبدون نم لا يحيون.

## : (



 في ذلك حق اليقين، وأصحاب اليمين لهم عين اليقين أو علم اليقين، نم



ومهها يتعرض علم اليقين وهو اليقين العلم، للخطأ أو الإمـمال في متطلبات اليقين، أو تخطأ عين اليقين أو تهمل مهما كان أقل خطأ وإممالاً
 يخطئ أو يهمل، لأنه واضح وضح النار وأوضح.


$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: •1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الحاقة، الآيتان: O1 ، O ، OY }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الثكاثر، الآية: V. } \tag{r}
\end{align*}
$$




مدنية - وآياتها تسع وعشرون


















 باستمرارية تسبيح الكائنات غابراً ومستقبلاً وحاضراً دون فكالك، وأيًا كان التسبيح ومن أي كان.

و ولَّبَّعَهِ مما تُعلّى بنفسها، فلماذا عُدّيت منا باللام وأحياناً بنفسها؟ لأن اللام توحي باللاختصاص، فلا تسبح ما في السماوات والأرض إلا


وَآَمِينًا
والتسبيح هو الإمرار السريع دون تباطوء؛ من السبح: المرّ السريع في
 الكائنات، دون وتفة ولا ريبة، ويحمل معه تنزيه الله ذاتآ وصفاتاً وأفعالاّ وأسماء وأحكاماً أم مـاذا، لأن الككون مـحراب ولاب واسع تسجد فيه الكائنات لربها وتنزّهه عما لا يليق به.




(1) سورة الإسراه، الآية: £\&.



فالكائنات كلها تسبيحات له بما لا نفقهه، من التسبيح عن شعور

 صفوف الكائنات تسبح اله عما لا يليق به من ذات وصفات أم ماذا . فالعارفون اله، ومن يدق أبواب المعرفة باله يرون الهُ مسبَّحاً عبر سير
 (r) (r)

فالكائنات بذواتها وصفاتها وحالاتها، بأفعالها وأقوالها وكل ما لها :
 والفقر، أو لا تدل دلالة جامعة تضـم سائر الدلالات ألا أن اله مسبَّح الذات والأفعال والصفات عما للكائنات كل الكائنات من ذوات وصفات : المو
 في الخالق يمتنع عن مـخلوقهل| والى غير ذلك من مفارقات بين الواجب والممكنات.
 أو يخطىء أو يظلم، عزيز حكيم: في ألوهيته وربوبيته. . وفي أنه مسبّع.



$$
\begin{align*}
& \text { سورة النور، الآية: } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة فصلت، الآية: موه }
\end{align*}
$$


 هو شيء أو يمكن أن يكون شيئاً، قدرة متعلقة بالممكنات في كافة الجهات فيا لتسبيح المملوك العبد للملك المالك بالدق من حلاوة وطلاوة،

كيف لا و:
 آية فريدة منقطعة النظير، ليست إلا هي وإلا هنا كما هي، اللهم إلا إلا في البعض من اتجاهاتها بعبارات أخرى، تعني السرمدية الإلهية : أزلية وأبدية، والحيطة العلمية والقيومية المطلقة.
 كوناّ وكياناً وعلماً وقدرة وقيومية أم ماذا .


 الأثياء وكان إذ لا كان، فلم يَحدث هو أيآ كان، وإن كان حدونآ بان بلا زمان! كلا : إإنه الأول لا عن أول قبله وعن بدء سبقه. . ولكـن قديـم أول

 كيف، كان ليس له قبل، هو قبل القبل بلا قبل، ولا غاية ولا ولا منتهى،
|نقطعت عنه الغاية وهو غاية كل غاية||(Y)

من الأول والَّخر نقال : (. . وآخر لا عن نهاية). . . .


ترى اومتى لم يكن حتى يقال متى كان؟ كان انـ ربي قبل القبل بلا قبل




 هذه هي الأولية اللائقة بجناب علابه



 خارج عن كل زمان ومكان، مهما كان معه - لخلقه - زمان ومكان. $=$



يقال فيه.
(1) بنغس الإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أيه الحسن الموصلي عن أبي مبد الش (1)

كان ريك؟ فتال: .. .
فقال يا أمير المؤمنين: أنبي انت؟ فتال: ويلك إنما أنا هبد من عيد محمد
(Y) فه وروي انه سئل الصادن الي




 غاية ولا متتى غاية ولا غاية إليها ، انتطعت الغايات عنله، مو غاية كل فاية، نقال: أشهد انَ دينك الحق وانَ من خالفك باطل .

إن الزمان مهـما كان وأيّاً كان، هو مـحدود لا مـحالة لتصروّمه، وإن أجزاءه محدودة، ومجمموعة المححدودات محدودة لا محالة، فله أول وهو
حين خلق، وآخر حين ينقضي•


 (اوالآخرها آخر كما هو أول، فالأول أزل والآخر أبد والجمـع سرمدل الا

 (إنه ليس شيء إلا يبدأ ويتغير أو يدخله التغير والزوال، وينتقل من لون إلى لون، ومن هيئة إلى هيئة، ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان،



 ومرة بسراі، ومرة رطبآ، ومرة تمراً، فتتبدل عليه الأسماء وفاء والصـفات،

واله
هذه هي الآخرية اللائقة بجناب عزِّه، أو الآخرية في الخالقية والتقدير أيضاً، فليس بعده خالق كما لا يكون معه أو قبله، بل هو اقبل القبل بلا قبل،






وبعد البعد بلا بعد ولا غاية ولا منتهى لغايته، انقطعت الغايات عنده، فهو منتهى كل غاية|(1) . فقد كان إذ لا - كان - وسوف يكون إذ لا - يكون - : كينونة سرمدية فائقة التصورر، ليس لمن سوى الله من إدراكها نصيب، إلا نفي الكينونات المخلوقة عن جنابه، وإنبات كينونة سرمدية لا نملك من تصهوُرهـا شيئاً، إلا أنها غير ما نملك من كينونات!

وآخِر بمعنى آخَر هو أنه المرجع وإليه المصير، فهو آخر في الأبد، وآخر في الخالقية، وآخر في المصير .
وحصيلة التعبير التفسير عن آية الأول والآخر، أولاً وأخيراً. إنه:
 ولا يزول بلا مدى ولا نهايةه هالأول قبل كل أول، والآخر بعد كل كل آلخر، بأوليته وجب أن لا يكون له أول، وبآخريته وجب أن لا يكون لا يكون له آخر|"(r)، وهو المبدأ وإليه المصير . فهو أول نظراً إلى ترتيب الوجودات ورات سلاسل، فإنها استفادت الوجود من الأول تعالى، وأما هو فهو كائن بذاته دون مكوِّن، نم هو آخر نظراً إلى سلسلة السلوك المععرفي، فهو آخر منازل السالكين، وغاية الباغين.

وترى إذا انحصرت به الآخرية الأبدية كما الأولية الأزلية، فما مو دور

أقول: إن أبديتهم لو كانت بمعنى اللانهاية، إنها زمنية عارضية غيرية، فهم آبدون بفضل الله ورحمته، فمن ذواتهم هم بائدون لا يملكون أبداً ولا حياة، فهم في أبدهم لهم آخر في ذواتهم، كما وأن لزام الزمن لكيانهم

 يزل فعلى تأويل نفي العدم). وفيه (سبق الأوتات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله). سورة مود، الآلية: 1•1.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون
يحكم بأن لهم آخراً كما لهم أول، وهذه تختلف عن الآخرية الأبدية الاللهية

 ليس معه في أي زمان أو لا زمان، وإنما كيان كل پكانهانها قدرته، وكما لا تختلف حاله تعالى بعد الخخلق عما كان قبله في السرمدية، كذلك أحوال الخلق فإنها لا تختلف من حيث اللا الفقر والعدم الذاتي، لا تختلف بعد خلقها عما قبل، اللهـم إلا بظهور الوجود، دون استقلالال اللا ولا لحظة، فضلاّ عن الأبدية، اللهم إلا بفضل الله. ومن الفوارق بين الأبدين، أن الإلهي منهما لزام الأزلية، والثاني لزامه الحدوث والبداية .

هذا، ولكن الحق أن لا أبدية للخلق وإن كانت عرضية، فإن الزمان
 ميزات اللانهاية أنها لا تقبل الزيادة والنقصان كما اللابداية. ترى لو نقص من زمن الجنة سنة أو زيدت، ألا تنقص اللانهاية لها ولا ولا تزيد؟ فإن لا الا فلتكن زيادة سنة ونقيصته على سواء! وإن بلى، فهذلا ينافي اللانهـاية

اللامحدودية(1)
 بوجوده دون كنهه، في كل ما سواه بالحكمة والصنعة وآثار العلمّ، ظهور
 من أجل أنه على الأثياء بركوب فوقها وقعود عليها وتَسَنُّم لذَرامها، حتى

 شي؛). . .

ولا على عرشه وكرسيه، ولكن لقهره ولغلبته الأشياء وقدرته عليها . . . وإنه الظاهر (لا ظهوراً بالذات، وإنما بالآيات والدلدلالات) لـمن أراده. . . فأي ظاهر أظهر وأوضـح من الله، تبارك وتعاللى؟ لأنك لا تعـدم صـفته حيئما توجهت، وفيك من آثاره ما تغنيك|"(1) وها واما رأيت شيئاً إلا وقد رأيت الله

 اللبصر ودقيق النظر، فلا يبصر حياته إلا ربه، وهـذا هو توحيد البصر . العميت عين لا تراك . . متى غبت حتى تتحتاج إلى دليل يدلُّ عليك. . . يا من دلَّ على ذاته بذاته وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته . . . . . .
 غير باطن، وكل باطن غيره غير ظاهرها. وكما لم يكن ظاهرأ على شي\& كذلك ليس باطناً في شيء، حتى يستبطن فيُرى في شيء، (االظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافةه : ذَرية الجسم ودقته!
فهو الظاهر غلباً على من سواه، وغَلبَهُ باطن لا يراه مَن سواه، وهو اللظاهـر بـالآيات لـمن أراده، وباطن بـالنذات ولو عـمن أراده، وهـو بـاطن الذات والصفات والإرادات، إذ لا تُرى بعين البصر، وهو ظاهر فيها إذ يُرى وط
 والإدرالك.

ولا ظاهـرَ من الله إلا آياته ودلالاته، تـم هـو بـاطن فيـما سـوى آيـاته ودلالاته، وليس باطناً يحل في سواه، أو لأنه دقيت لا يُبصر فإنه پلا يُحسّ ولا يُجسّ ولا يُمس ولا يدركُ بالكحواس التخمس" .
 اله تبارك وتعالى قديم - إلى قوله - : وأما الظاهر . . .


يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهـر البباطن في ظهوره وجـوده مـن أظهـر الأشـيـاء وكـنـهـه في غـايـة الـخـفـاء - فإنه ظاهر في التعريف، باطن في التكييف.

فسبحان االلذي بطن من خفيات الأمور وظهر في العقول، بما يُرى في خلقه من عـلامات التتدبير" „الذظاهر فلا شي\& فوقه، والبـاطن فلا شيء دونه||(1)

لا شي* فوقه في الظهور بـمعنييه، ولا باطن دونه بـمعانيه، فكل باطن لغموضهه ورموزه، للدقته وصغره، لبعده زماناأ أو مكانآ، أو لأي من آسباب البطون، إنه يرجى ظهوره لمـن يهيى* أمبابه، إلا الله، وكل ظاهر قد يخفى على العقول إلا الله، إذ الكائنات كلها دلالات وآيات بينات دالات على الله، فهو أظهر من كل شيء، ولإحاطته على كل شيء، وأبطن من كل شيء، ولإحاطته من ورائه وإنه أقرب إلى كلّ شيء من نفسه، العميت عين لا تراك. . ألغيرك من الظهور ما ليس لك!

إنه ليس من معاني بطونه تغيّه عن الخلق أو تغيب الخلق عنه، فإنه بكل
شيء عليم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير :

فالـمسبت له مـما في السـماوات والأرض، الـملك الـمالك للسـماوات والأرض، القدير على كل شيء، الأول والآخر مستغرقآ كل شي\&، الظاهر

بين الأقواس مقتطفات من الـخطب التوحيدية لأمير المؤمنين

 كائن قبل أن يكون شيء والكون لكل شيء والكّائن بعدما لا يكون شيء أسألك بلحظة من لحظاتك الوافرات الراجيات المنجيات).

لمريديه في كل شيء، والظاهر بقدرته على كل شيء، حقيق أن يكون ظاهراً

 بالأشياء علماً قبل كونها، فلم يزده بكونها علماً، علمه بها قبل آل أن يكون
 ذاته ولا معلوم، فلما أحدث الأثياء وقع العلم منه على المعلوم"(r) وكما الله باين عن خلقه في ذاته وصفاته، كذلك باين في علمه وهو من صفات ذاته - ف العلم الله لا يوصف الله منه بأين، ولا يو ولا ولا ولا ولا العلم من الله بكيف، ولا يفرد العلم من اله، ولا يباين اله منه، وليس بين الله وبين علمه حدّه(٪) ذاتية ثلاث، تنشعب منها صفات الفعل . فقد اعلم الأشياء لإباداة لا يكون العلم إلا بها، وليس بينه وبين معلومه

علمُ غيرهU(1)
وا(كل شيء" في الـعلمب، أوسع من "اكل شيء" في القدرة، فالشئ



 في القدرة مهما كان شيئاً في العلم.

 ذاته






آيات في (فصلته تفصَّل هـذه الستة على خلقهما سبعاً وسبعاً، فهي هي إذاً أحرى بالبـحث والتنقيب عن : كيف تنقسـم الستة على السبع والسبيع؟ دون
 إلى حصيلة موجزة عما نفصلها في (فصلته) :
إنها ستة أوقات وأدوار زمنية مضت على خلق السماواوات والأرض، وليست هي على سواء، ولا نصيب منها لأدوار التكامل الأرضي والسار السماوي،
 ولتحويلهما إلى سبع وسبع، ولخلق الأنجم في السماء الأولى، أم ماذا؟! فلا تناحر بين آيات الستة أيام، وآيات فصلت: ثمانية أيام، فأربعة منها




 وراء الخلقين، عل" أحدهما لـخلق الدخان السماوي، أو والزيان والزبد الأرضي،
 متأخر عن يومي تسبيع السماء و. . أم ماذا؟!
(... . . .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة فصلت، الآية: } 9 .  \tag{1}\\
& \text { سورة فصلت، الآيتان: IT (1Y } \tag{Y}
\end{align*}
$$





 أحياء وأموات، صـادرات وواردات أرضية كلها في ظلا والتقدير والتدبير، لا يفلت منها فالت، ولا يغلط فيها غالط، اللـا اللهم إلا من

 بإذن الهُ تكويناً مهما لم يأذن تشريعاً .


 أعمال وأقوال وأحوال، ومن نور ونار وبخار أم ماذا!



 ما مي المعيات المعنيات بين مختلف المعيات؟




$$
\text { (1) سورة المائدة، الآية: } 1 \text {. }
$$

 محاربين، ولا مؤمنين أقوياء صـامدين في الحربب حتى يستحقوا النصر! ! أو

 وإنما معيَّات عامة تشمل - على أقل تقدير - المـخاطّبين من الجنة والناس أجمعين، من معية علمية فهو أعلم بهـم من أنفسهم : وِيَّتْتَخْفُوْنَ مِنَ






 دون معية زمانية أو مكانية، بمداناة أو حلول أم مان ماذا زمان ولا مكان وهو الآن كما كان، لا يـخلو منه مكانان ولا يشتغلغ به مكانه(1)، فمعنى كونه في كل مكان (الان مع كل إنس وجان، هو معية العلم والقدرة والخالقية والحفاظ على الخليقة.

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة الثوبة، الآية: •ع ع } \tag{7}
\end{align*}
$$

سورة محمد، الآية: 1 ع.
سورة النساء، الآية: 1•1 1
سورة فاطر، الآية: 10.

 كان. . . ولا يكون من نجوى ثلاثة إلا مو رابعهم ولا خمسشة إلا مو سادسهم ولا ولا آدنى من
 حجاب محجوب واستر بغير ستر مستور، (لا إله إلا مو الكبير المتعال).

ومن تم معها معيات خاصة للخصوص من عباد الله الذين يعيشون مـع الله: معية الوحي والإلهام، والتوفيق الـمستدام، والنصـرة على الأعداء

والحفاظ الخاص، ومعية القرب والزلفى قلر ما يكون العبد مع الها
وإنها لحقيقة مذهلة ومؤنسة، حقيقة أن تؤخذ بعين العبرة والادكار،
 الظلال، رضوانآ وقربى إلى حضرة ذي الجلال، فيا لها من إسعافل عن عن كل فتك وإسفاف، وإيناس عن كل وحدة سفساف! فإيمان باله، وعلى المروي عن الرسول

كانه(1)

الملكية المالكية:
: وبطبيعة الحال ترجع أمور المُلك والرعية إلى المَلِك، فالأمور كل الأمور




 (Y) فالأمور هنا جمع الأمر بمعانيه: اللثيء - الفعل - الأمر مقابل النهي، أو بوجه عام: الحكم (r)
 (0) سورة البقرة، الآلي: 107 (0.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون

 أحدهـما خلف الآخر بنسق ثابت، واختلافهما زمناً حسب اختلاف الفصول




 لطيفة، تدل بلطف على محرّك منظّم لا تأخذه سنة ولا نوا نوم





بمصادرها تصدر من سائر جنود الروح


آية فريدة في كرامة الاستخلاف في الإنفاق، تكويناً آن هيا لنا ربنا


 بيننا في معاملات ووراثات فإنفاقات فلسنا إذاً فيها إلا كأداة :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المؤمنون، الآية: •A. } \\
& \text { (Y) سورة الحج، الآية: }
\end{aligned}
$$

ويكفيك قول الناس فيما ملكته لـــد كـان هـذا مـرة لـفـلان إنها أمانات فسح لنا مجالات بتصرفات فيها فـمن حدود الشُرع، ننفقها على مستحقيها الآخرين كما ننفقها على أنفسنا، فلا ننسى أولاً وأخيراً أنها لله وأننا فيها مستخلفون، فلا نتخلف عن حدود الخلا فة في الأمانة.

 لعيال اله.
وليس الإنفاق دون شريطة الإيمان مأموراً به ولا مرغوباً فيه، بل مو


 دون ألوان الغايات والتجارات وسائر المـكاسب غير الإلها الانية، فالإنفاق
 وغرباء، خسعفاء وأقوياء، من يرجى خيره ومن لا يرجى، كل ذلك على حد




 التجار، وإنما الأجر الكبير للمنفق في سبيل الله لا سواه الـ


بتحصيل الحاصل! ! ام الكافرون بالله وبالرسالات؟ فمن أين يعرفون أن هذا أمر من الل؟ ومـم ناكرون له غير مصدقين بوحيه! نم ومن لا يؤمن بدليل العقل فكيف يؤمن بمجرد النقل؟! نقول أولاً هم المؤمنون، وقد أمروا هنا كما في غيرها بمزيد الإيمان :
 إيمان عريق، دون الإيمان الذي يصانع الشُرك أحياناً : ؤوَمَا يُوْمِن اَّكَرْرَهُم
 يتدرج إليها بمساعِ ومحاولات دائبة . ثم وماذا عليه لو خص بالكافرين أو شملهمه، إذ يأمرهم بالإيمان بعد



 منهم:

: \%
فالتنديد هنا بسلب الإيمان وليس بنقصانه، فـ (اما لكمب" ما داؤكم؟؟ وما




(1) سورة النساء، الآية: צبا .
(Y) سورة يوسف، الآية: 1•7.

عليها، وبرسول الهُ

 فيؤمنون، نم قليل المؤمنون العالمون اللين يعملون.

فمن يحترم عقله، ويؤمن بفطرته الإنسانية، عليه أن يصغى لمن يوقظ فطرته، ويذكره مهمته في دوره الإنساني السامي، فليستجب دعوة الرس الرسول
 يعَلمُوْبِ

إنه ليست دعوات الرسل بالتي تجانب وتنافر دعوة الفطرة، وإنما
 المفصل، وهنا ملتقى وحي الله ووحي الفطرة، وكلامما من وحي الله للذات وخارج الذات.

وقد يشمل التنديد المؤمنين الناقصين لماذا لا يؤمنون كما يجب، إيمان



واثقتموه
هذا، وشموله للكافرين هو اللذي يبرر التنديد بسلب الإيمان، وليشمل المؤمنين والكافرين جميعاً، وأما اختصاصه بالمؤمنين فلا مبرر له، أن ينفي
سورة يوسف، الروم، الآية: • •ع. ع.

مله الميثاق العام لما آمبوا بألستتهم، أنهم سون يؤمنون بقلوبهم وأممالهمه، فشهادة اللسان
 الآيات اللينات، إذاً آَخذ الميثاق مو الش هناك ومو رسول لا لا

الفرقان ني تفسير القرآن//الجزء الثامن والعشرون
 وترى كيف يدعوكم؟:


ومن ميثاق الرسول آياته البينات التي توثق المبصرين بالإيمان، إضافة إلى ميثاق الفطرة وسائر الميياق.

إن الإنسـان أياً كان يعيش ظلـمات الأوهـام أحوالآ وأوحالآ مـا دام متححللا عن وحي الفطرة ووحي الشريعة، وقليل هؤلاء اللذين يقيمون وجوههم لدين الفطرة، ولا يقيمهم تماماً إلا الوحي المفصل المفسر لوحي الفطرة، فالمتحلل عنهما يعيش ظلمات بعضها فوق بعض، والمتحلل عن وحي الشريعة كذلك يعيش ظلمات مهما كانت أخف، فالرسول يتلو عليهم آيات الله البينات، ليخرجهم الله بها من الظلمات إلى النور، قضية الرأفة

والرحمة.
وما أسماه تعريفاً بالرسول: (\$عَّدِهِيهُ إذ تحلل عن عبودية وعبادة ما سوى الله، واختصه نفسه باله، فاختص لذلك أكرم كرامات الله: أن يحمل أشرف وأسمى رسالات اله.

إن هناك ظلمـات تُظلِم على الفطرة الإنسانية فَتظلمهها، فإذا أخرج الإنسان عنها بمذكرات الآيات البينات فهو إذاً في النور الذاتي، وليس وراء ذاته إلا ما يزيد فطرته جلاءة واعتلاء، فالفطرة غير المححجوبة هي النور،

(1) سورة النور، الآية: هس.
 دواخل ذاته فهو داخل فيه محجوباً آو غير محجوب، فإذا ارتفعت الحجبِ الظلمات فهو إذاً في النور، دونما حاجة إلى طي مسافة بينه وبين النور،



إلى هذا النور أن يستمر في السير، ناسياً نفسه وذاكراً ربه.


 هنا الخطاب الأول العتاب خاص بضصعاء الإيمان، الذين يتـاقلون عن الإنفاق في سبيل الله، قاتل أم لم يقاتل، أنفق في غير سبيل الله أو فم ينفق وإن كانوا درجات.






انقضائهم.
فلا بدّ للمال أن ينفصل عن صـاحبه، بالموت فالوبال، أو بالإنفاق
 لمستقبل الحال بإنفاقه أو قرضه في سبيل اله؟!

ويا لها من حجج بالغة دامغة، ناصعة ناصسة، فما الذي يبقى عندها من دوافع الشح وهوالقق البخل لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد!

تم ينتقل الخطاب إلى المنفقين المقاتلين في سبيل الله في ساعتي العسر واليسر، ترى أنهما سواء - كلا :

 وأهمه فتح مكة، وبعده فتح الحديبية، اللذين أنفقوا وقاتلوا في حالة اللة الأسر



 رخاء ورجاء، ولم يكن لمن قبل الفتح رجاء ولا رخاء، أنفقوا والعقيدة
 النية صـافية وعلى سواء، فإن الموانع والدورافع تختلف هنا الأعمال أحمزها، فالظروف الصعبة الملتوية قبل الفتح تحكم أن المنفقين
 الإنفاق من قبل قليلا"، فليس الكم هو الذي يرجح الميزانه، وإنما هو الظرف والباعث وما يمئله من حقيقة الإيمان(r).
سورة الثوبة، الآية: IIV.




 مردوي وابر نعيم في الدلالث عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخلري عنه
 كما الأعمال والنيات الحسنى في اليسر والعسر درجات وَآَّنَّهُ بِمَا تَمْلَونَ
(r)

ومن نم كما أن المناصرين في ساعة العسر مع النبي
 والإمامة، وظروفهم كمن قبل الفتح أو أعسر، فهم أفضل درجة من أنفّ أفق من

 لما رأوه وسمعوه من قرآنه المبين وتبيانه المتين، فأحاديث الـاديث التفضيل بين مَن



فلينفق المؤمن مما هو مستخلَف فيه، وسوف يتركه لمستخلِّفه، ولو غفل عن هذا وذالك، وحسب أنه هو المالك أو الباقي ملكه - وهو من أضعف الإيمان، أو مو الكفر - فلو غفل هكذا أو تغافل - إذاً فليقرض اله اله من ماله! قرضاً يرييه الله فيه، هنا وبعد ما يحييه :
=

 بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدركُ مد أحدلم الحم ولا نا نصيفه.

 سورة النساء، الآية: 90. سورة الحديد، الآية: •10

> (المصلر السابق نفسه في الصفعة السابقة رتم (1) سورة الإسراء، الآية: 18ع. سورة النساء، الآية: الآي: 1Y\&
 ومن ذا الذي يبقى بعد مذا الخطابب التحنون العتاب متصلباً على منع الإنفاق والإقراض؟!
. . هنا! إذ يجعل الهس عبده مالكاً لـما استخلفه فيه، ويجعل نفسه
مستقرضاً بمضاعف الأداء وأجر كريم، هنا ينفتك القلب، وحقيق لمن لـ أدنى شعور أن يموت خجلاً، أو يصعق ويتصلع وجلاً، كيف أن الها الغني
 والأرض وهو الغني الحميد، وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملال"(1)، ومجرد الشعور أن المستقرض غني أمين، مضاعف في الرد، كريم، إنه يطيَّر أصحاب الأموال إليه طيراناً.

 مثلث التدليل من زواياه الثلاث، يبجل نفسه في الثالثة كأنه المستقرض :

 وكما ترمز بأن أوامره ونواهيه كلها لصالح العباد، فسبيل الله هي سبيل صـالح

 وصالحه، فاله هو الغني ونحن الفقراه، فما أكفر عبداً وأجهله أن يتغامض عن هذه العظات، ولا يتذكر بتلكم الموعظات، فيعيش حياته ويلات وويلات! .


[Y\&0] واستقرخشكم وله .

سورة آل عمران، الآية: 1 ال

وكما الإنفاق مـو الإفناء، ألن يؤتي مـا أوتي من مالِه أو مالَّه له دون
 تقص وتقطع مما لك قرضاًا حسناً، إن واجباً أو ندباً، قرضاً ترجع فيه أو لا لا ترجع، حسناً متحللاً عن كل سوء.

ومن أركان الحسن في القرض أن يكون بنية حسنة: لوجه اله : إلقَا












وكما أن الإقراض من مضاعفات الرحمة وكرم السجية، كذلك الهل يعد المقرض مضاعف الرد وكريم الأجر، ولأن الأجر موعده الدياة الأخرى،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة آل ممران، الآية: Y } \\
& \text { M (Y) } \\
& \text { (£) (£) } \\
& \text { (0) سورة المدثر، الآية: } 7 \text { الآئ } \\
& \text { (7) (7) سورة البقرة، الآية: }
\end{aligned}
$$

فليكن المضاعف، أو من المضـاعف، في الحياة الدنيا، أن يربي الله ماله

 بمسِّ في ماله أو نفسه أو عرضه، فيعيش سليم الحالى، سليم المال، وسليم


 جَنَّ


















وترى متى يضاعفه اله له وله أجر كريم، كأحرى الأوقات الوفيات؟. .



 بالجهتين، الذي لا يتخطى صاحبه إلى سواه فيضطر المظلم أن يلتمسه في
 إنه ليس نوراً يُبصَر ومن خـارج ذواتهـم (انورهمه" لا (نورّ) أو (نور سوامم) وإنما نور البصيرة اللذي أخرجهم اله إليه، من ظلمات الهـور الهوى إلى نور المعرة والهدى، نور أشرق في تلكم الأرواح المستجيبة للدعوة الهّه، نور يحصل بالسعي دون فوضمى، ومن نمر هـم



 الدنيا، ومع اختصاصها بأصحابها قد يشفعون من يليق بها أن ينظروا إليهم


إن سائر الأنوار لا تختص بأصحابها، فقد تُغتصب أو يُستفاد منها دون




 الإيمان. ومن تُم هو نور الفرقان الناتـج عن خالص الإيمان


لأن هذا النور غير سـائر النور، نور البصيرة وليس البصر، وإن كإن كان
 يسرة ووراء، وكما عن الرسول الْ

 وجاها ولا يمنة، وإنما تأخذهم النار من ورائهم وذات الشُمال.


 اتجهوا عن الأمام فالِى اليمين، فإنه اللدين، وإن كان أدنى من المقربين ر الانـ

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: IV\& (Y) } \\
& \text { سورة الزمر، الآية: YY. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأنفال، الآية: Yو الآهو }  \tag{r}\\
& \text { سورة النور، الآية: هب. }
\end{align*}
$$



أو أن قسم الإيمان والعـمل الصـالح واللفرقان تكون بالأيمان، فإن المؤمن يؤتى كتابه بيمينه، وقسم الهداية تكون بين الأيدي ومنه الهداة إلى

 فإنه النور الذاتي اللامع بالأيمان، فهو الإيمان والعمل الصالـح والفرقان الناتج عنهما (1)
وأما الشمال ووراء الظهر فلأصحاب الشمال إلذ يؤتون كتابهم فيهما، تم لا إمام لهم أمامهـم إلا الأئمة الذين يدعون إلى الثى النار، جهنم يصلونها وبئس القرار.


 والنوعية. إذاً فالوحدة والكثرة كلتاهما معنيتان، لأن الكثرة منا وانـا هي الوحدة والوحدة هي الكثئرة وكلها نور، من مثلثه الذاتي وواحده الخارجي: الهداة إلى اله، كتاباً وأنياء وأولياء.
وكما أن مساعي النور درجات، فالحاصل عنها أيضاً درجات حسب


الخصال للصدوق بإسناده إلى أبي خالد الكابلي تال قال أبو جعفر ئي
 ينزلوا منازل أمل الجنة. ورواه في الكافي عنه، وروى مثله من علي بن جعفر عن الخيد اليم موسى بن جعفر

 إلى عدن أو إلى صنعاء فدون ذلك، ختى أن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدمي،، والناس منازلهم بأحمالهم.

بنوره أصحاب الجنة أجمعون، ومنهم دون ذلك إلى من لا يضيء نوره إلا له
دون سواه.
تم هذا النور الساعي من الجهتين الأصيلتين تضيء لأصسابها من سائر


 الأولين، كما الخلفي والفوقي والتحتي
 العظيم على ضوء النور الذي التمسوه يوم الدنيا، وتممه الله في الأخرى : . فهذا دور المؤمنين، فما هو إذاً دور المنافقين؟ إنه النكسة وظلمة

 هنالك المؤمنون والمؤمنات في منظر طريف ظريف، وهن المنا المنافقون والمنافقات في منظر هائل عنيف، في حيرة الضـلالة ومَهانة الإمـمال،
 لهم الاقتباس، ولات حين مناص، من الظلمات التي عاشوها حياتهم!.

اللدر المتنور 1: IVY - أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه عن عبد الرحمن




 الني يسعى بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمانلهم.

الفرتان في تفسير القرآن/الجزءء الثامن والعشرون
وترى ما هذه النظرة التي يلتمس منها قبسات النور؟ إنها ليست نظرة البصر فإنها غير مفيدة، وهي حاصلة في حوارهمه، وإنما هي نظرة البصيرة
 المؤدية معنى نظر البصر : اانظروناهله: تأملونا لهله البغية، وليس مجرد التأمل


 انتظارهم ليلحقوهم إلى الجنة على نورهم كما مـم مسرعون، وأنى لهم وهم مظلمون ميطثون!.

أو انظار الشفاعة لمن ينظرونهم أمل الشفاعة، ولكنه أيضاً النظر (إلىى" وهنا النظر هانظروناه فهو نظر يفيد الاقتباس من ذلك النور .
 نُوَّا هِ فليس هذا النور بالذي يلتمس هنا، ولا بالذي يقتبس من أهل النور
 تم يقتبس منه هنا، أو كان أصله من هناك تم يتم يتمم هنا بشفاعة أو التماس،





$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعراف، الآية: 1^0. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الروم، الآية: }  \tag{y}\\
& \text { سورة القيامة، الآيتان: : }  \tag{r}\\
& \text { سورة التحريم، الآية: A. }  \tag{દ}\\
& \text { سورة النور، الآية: •ع } \tag{0}
\end{align*}
$$



وهذا الجواب المهانة العتاب يحمل محالين: الرجوع إلى الوراء: وَّرِّبِ


 أنفسهم، أو هم كلهم، بل هم خزنة النار بإذن العزيز الجبار، أو ألنه أنه قيلّ من الرسول


 ومتحمَّل، والجمع أجمل .
لقد كان المؤمنون والمنافقون يتراؤون ويتسامعون في حوار حاب حاسم، فضرب بينهم بحجاب الجواب العتاب، نم حجاب سور له باب بعد ذلك

الجواب:




 ذلك أحد أحداً). أتول: نور المنانفين منا ضوئي مرضي امتهاناً ومكراً حسناً، ونور المؤمنين ذاتي كسبي إكراماً

$$
\begin{align*}
& \text { لهم وتكريماً . } \\
& \text { سورة التحريم، الآية: A. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: YA. } \tag{r}
\end{align*}
$$

تُرى ما هذا الحجابب، وما هذا الباب، وما هو باطن الرحمة وظاهر
العذاب؟؟

 اختراقه يمنة أو يسرة أو من علِ، فليكن سوراً دائرياً أو مثله، لا طولياً له اله
 بأبٌّا فالسور توحي بـحجاب المشتمل، والباب - أيآ كان - توحي أن لا سبيل إلى داخل السور إلا منه،
 الجنة، فهي باب الرحمة، وياطن السور فيه الرحمة: واقعها إذ يعيش أهلها ولها

 إذ يستقبلون فيه النار . فلن يدخل السور، ولن يقرب إلى باب السور، إلا أهل النور، وأما

 والمنا فقون ومعهم الكافرون هم محرومون عن النور بما حرموا أنفسهم.

 أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، نم لا تراء ولا ولا حوار. وبما أن كل ما في الآخرة هو مثال لما في الدنيا نواباً أو عقابآ، جزاء وفاقآ، فهذا السور المضروب بينهم في المحشر مئال عما ضرب بينهم يوم
(1) سورة الأصران، الآية: 7؟ .

الدنيا، سور الحياة الدنيا، الذي حاول المؤمنون أن يبطنوه وينظروه عميقاً


 مفترق النظر بحديد البصر، ففريق في الجنة وفريق في السعير •

 إليها، فالحياة الدنيا في باطنها الرحمة، وظاهرها الِها من قِبَلها العذاب، لا أنها العلذاب أو فيها العذاب، وإنما من قِبَلها وبسببها لـمن يعلم ظاهـاهراً منها ويجهل باطنها .
ومن لطيف التعبير (فضهربل) ماضيآ، لا (افيضرب") مضـارعاً، رغم استقبال الضهرب، مـما يوحي أن هذا السور المضريبروب يوم الأخرى كان الان مضروباً من قبلُ يوم الأولى، فليس سور الأخرى إلا استممرار الأولى في صورة أخرى!


 واحد، فلماذا هذا الفراق بين الرفاق؟ وقد كنا مسلمين! .


(产

$$
\overline{\text { (1) سورة الروم، الآية: }}
$$

تفيد هذه المعية المادية الجوفاء، إذا اختلفنا في معيةِ حقيقة الإيمان، فمقاييس الأخرى تختلف عن الأولى اختلاف الحساب عن الفوضي. (. . . بلَّ
 لكنـكـم عشتم مربع الظلمـات بدلآ عن مربع النور : فتنة الأنفس، والتربص، والارتياب والغرور، وأين مربع الظلمات من مربع النور! .

 كأنفسكم قضية الإيمان لو كان: وإِّ




 تُعمّقْها وتزيدهـا ركسة عن الحقق، تربصتـم بأنفسكـم في الفتنة وتربصتم



 والإنابة إلى الها، ثالوث التربص المنحوس

سورة المطففين، الآية: ع1
سورة النساء، الآية: ألآ18)

(1)
(Y) سورة الحديد، الآية: 17 (Y)
(Y) مورة البقرة، الآية: (1).

ولو أنكم رجعتم عن الفتنة المتربصة بكم وبالمؤمنين، والمتربصين عن التوبة، ورجعتم إلى الله، قفزة إلى الفطرة قبل انكسافها بالمرة، لرجع لكم نور


 بالرسالة الإلهية الناصحة الناصعة كفر النفاق والشقاق.

وطالما الخطوة الثالثة الريبة بعد تربص الفتنة زَلقة خطرة، ولكنما الأمل في الرجعة إلى الهدى بعدُ واقع وإن بصعوبة، ولكنكم "اوغرتكم الأماني") : ثالوث الأماني الفارغة الجوفاء، من النفس الغَريرة، ومن الشيطان الغَرور، ومن الكفار الغارين، وساعدتكم في هذا الثالوث المنحوس الدنيا الغَرور، بكل زور وغُرور .

وكأنها أنزلتكم إلى درك الطمأنينة إلى الباطل لـد الإيمان به واليقين، إذ زال عن فطرتكم كل نور، فلم تبق إلا الظلمات، حيث الأماني تستحكم عرى الفتنة والارتياب، ولا سيما أمنية انتكاس أمر الإسلام، وارتكاس المسلمين،
 وعزّ عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما ومـتم به أنفسكمب|"(r)، وهكذا عشتم

 الغغرور، فإن له أيادٍ في مربع الضـلال، ولكنه ليس ولا يمكن إلا باستجابة المغرور، دون تسيير وإنما مسايرة الزور والغرور.
سورة النحل، الآية: VY.


وهكذا يخطو الغَرور بالإنسان إلى دركات الغُرور، لا لأن غروره قوي



: أنَّهِيْ
فليس لكم هناك مال تفدون به، أو نفس تفدي عنكم، ولو كان فـ ولَألَ يُؤْغَذُ مِنَمْ ... (ع) ${ }^{\text {( }}$




 عتقاً، وكما كتتم أرقاء لموجبات النار، جهنم تصلونها وئس القرار. لقد حان الآن أن ينحى المنا فقون نحو الإيمان، فتتخسع قلوبهم لذكر الهه لو كانت لهم قلوب، فالمؤمنون أجدر بذلك وأحرى:为 يَكُونْا
: فَسِيقوت
إنه ليس المنافقين والكافرين فقط هم الذين ينسيهم الـيطان ذكر اله،

سورة الرعد، الآية: 1A.
سورة المائدة، الآية: ب7.
سورة المعارج، الآية: 11

سورة الأنعام، الآية: 1 الآل
سورة آل عمران، الآية: 91.

فيخطوا بهم خطواته، بل هو إلى تضليل المؤمنين أرغب، فحيا إلى مطاردة الشيطان أن ندحره عن صدورنا وتلوبنا فإنه الوسواس الخناس :

بخشوع القلب يخشع القالب، وقد يخشُ القالب والقلب لاهِ، ورين
 فليس ذكر اللسان إلا من بواعث ذكر القلب، وإلى أن يصبح العبد كله ذكراً الشا فالذكر الذي لا يخشع به القلب، هو قالب الذكر وليس تلبه، وإنما حقيقة الذكر هي التي تقلِّب القلب إلى اله، وتفرغه عما سوى الشا

 ذكر اله، فإن ذكر اله درجات، كما أن نسيانه دركات، ومات ومهما ورا يبلغ الإنسان إلى درجات من الإيمان، فبعده درجات ودرجات، لو قيست إلى ما قبله لكان كاللدركات.
فليعش المؤمن حياته تروية دأبة لقلبه بمياه ذكر اله، فهذا الخطاب الورد

 الحق دونما غفلة ومماطلة أو مماهلة، محذراً إياهم إِما آن يكونوا كاللذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم أمد الذكرى فنسوا وغفوا فقست قلوبهمم، وليس وراء قسوة القلب إلا كل فسوق وخروق، وإلى الكفر .

 بطوارق أنوار الذكر حتى لا يبلد ويقسو وتنطمس إشراقته، ولكي يرق ويبر ويبرق
 وتطمئن إلى الهُ العلي الأعلى.
سورة الرعد، الآية: YA.

ذلك لأن قلب الروح يعشق اللامححدود، وإنما تقلبه وتزلّقه إلى هـنا وهناك، إلى مذا وذالك، دونما وقفة واطمئنان، لأنه لا يبجد بغيته في هذه المحدودة الزائغة الزائفة من كائنات الوجود، فإذا تعلق بالله اطمئن وارتكن، تم لا تقلُّب ولا انفلات، اللهم إلا لمن لم يعرف ربه كما يحق، فقد فلد ينزلق

إلا من اعتصـم بالله وعصمه الشا .
إن طول الآماد في فترات الرسالات من أهم ما يُنسي ذكر اله فتقسى


 القساوات في نالث الأدوار، دور الانتظار الذي نعيشنه، إذ لا رسول ولا ولا


 والفترة محدودة، فماذا يكون أحوالنا في دور الانتظار وقد انتهت الرسالة والرسالات، وختم دور الإمامات، والفترة طائلة لحد غير معروف، ولـحد الآن ألف وست وستون سنة تمضي على الغيبة التامة للدور الإمامة، ولم يسبق له مثيل طولاً، ولا يأساً قاطعاً عن تجديد الرسالات فإذ تُنُّ آية الأنَّ على المؤمنين زمن الرسول(1) وعلى أسماعهم تئن الآيات






 قلوبكم إلا آن كل ما مو آت قريب، إنما البعيد ما لبس بآيات.

من أقوى الرسالات الإلهية، فنحن الغيَّب عن ذلك الزمن، وعن زمن أئمة تلكم
 عيوننا ، وصغي آذاننا ونقول : بلى يا ربا

وحقيق لمن له قلب أن يصعق ويتفتت لما يسمعها كبعض الأولين(1)

 هنا هو القرآن وهو نبي القرآن بسائر بيناته، وهو أحق ما يذا يلكر الهَ من خورارج الذوات، ولكنها لا تذكر الها إلا باستجابة من دواخل الذا وعقولاً بما معها من مذكرات آفاقية وأنفسية، فذكر الها يشمل سائر ما من

 الله الذي يُختُ القلوب.

ومن الفوارق الأدبية بين (اذكر اللها القرآن . واذكر الهاهل سوى القرآن، إنه

 ذكر اله هنا فاعله ومفعوله سواءـ

روح المعاني للألوسي ج YV ص •11 •1 : روى السلمي من حمد بن أبي الحواري تال: بينا كنا في بعض طرقات البصرة إذ سمعت صعقة نأقبلت نحومها فرائت رجنا

 فأاق الرجل مند سماع كلامنا فانشأ يقول:
 وللعاشق الصب اللي ذاب وانحنى الم الم يان أن يبكي مليه ويرحما كتبت بماء الشون بين جوانحي نم قال: إشكال إشكال إشكال فخر منشياً هله نحركناه فإذا مو ميت.

ولو أن ذكر اله - أيآ كان - دخل شغاف القلب، وأخذ بزمام القلب فهنا اللخشوع دونما محاولة أخرى، ولو أنه بقي في حالنة الأه الْبة والذِّكر







قدمها لنفسه.
 بقلوبهـم أحياناً دون أخرى، أو ببعضها دون الآخر، أو بدرجة دون دون تز تزايد






 الفترات: دور الانتظار، نظرة الانتصار. وترى هل من فرج بعد الانكسار بما تقاست القلوب في فترة الانتظار، وماتت الأرض؟ اللهم نعم :
: 中 هِ إن إحياء الأرض بعد موتها، لا بعد إماتتها، توحي أن موتها منها،

وإحياءها من الله، فهي إذاً الحياة الروحية، بعد موتها عنها بما قست القلوب(1) وإن كانت تشمل حياةٍ قبلها بموتها هي الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية الجسدانية، وكذلك حياة بعدها هي الحياة الأخرى عند القيامة اللكبرى، ولكنما المقصود الأصيل من الحياة هنا هي الوسطى: الروحية
 التحية والسلام(r)، لمكان (بعد موتها) وأن الآية تحتف بها آليات لا تلا تناسب اللحياة المادية فحسب: والَمَ بَأَنِّ . . . بالحياة الأولى والأخرى أيضاً .

 العارفين بالله، ومؤمنيها المتمسكين بدين الله.

كما وأنها أراضي القلوب التي خوت عن خشية اله، وانطفت عن نور

 من القطر أربعين صباهاً . أتول: سلب الإحياء بالقطر عله سلب الحصر، وكما يزعمه البسطاء، نإن الآلية تشملها وإن

 بموتها كفر أهلها والكافر ميت.
 المؤمنين علي بن أبي طالب



مورة الرحد، الآية: اء.

معرفة الله، فالله تعالمى يحيي هـه وتلك، زمن الانتظار أحيانآ، وزمن الانتصار تمامآ، إذ لا حكم إلا لله، فلا يعبد إذاً إلا الله .

فلا يقوم قائم الانتصـار إلا بعدما ملئت الأرض ظلماً وجوراً وهـذا موتها، فهو يملأهـا قسطاّ وعدلاّ، وهذا إحياؤها، وبإن كان الا لا بلّ لتأسيس هذه الدُولة العالمية من مساعدين من أقوياء المسلمين، فهم أولاء، العشرة

 الاستدعاء! اللهم اجعلنا منهم أحياء أو أمواتاً.

: كرِيرّ (4)
مزيد تأكيد لإقراض الله قرضاًا حسناً متصدقاً فيه وفي سواه من إنفاق في سبيل الله، والتصدق مو التجافي عن حق لـمن يحتاجه، بتكلف، كأن يحبه كثيراً، أو يحتاجه دون ضرورة أم ماذا .

 إن الصديقين والشهداء عند الله ليسوا أُناساً خصوصـاً تُحتكر لهم هذه الـا


 فإن الإسلام ثريعة لا مجال فيها للطبقيات في نيل الدرجات ومن المؤمنين الذروة من فرَّ بدينه من أرض إلى أرض مخافة الفتنة على

نفسه ودينه(1) مما يدل على أن دينه أعز عنده مما سواه، وإن كانوا هـم أيضاً درجات.

صحيح أن المؤمن لن يصل إلى درجة النبيين، إلا أن له أن يضاهيهم

 نِبَيَّ荏





النعمات الروحية الإلهية، اللهم إلا رسالة الوحي في غير النبيين منهم. إذاً فبإمكان المؤمن آن يصطف في صـفوف النبيين اللهم إلا الوحي
 الله تكميلاً لما قصر هو عنه، فالنبوة بين سعي بشري واصطفاء مكمل إلهي ولانهم صديقون عند ربهم، فهم الشهداء عند ربهم كما النبيون شهداء : الماء (重

 أرض إلى أرض يوم التقامة مع ميسى ابن مريم في درجنه في الجنةها
 (Y) سورة مريم، الآية: 07.

(0) (0) سورة النساء، الآية: 79. 79.

سورة الزمر، الآية: 79.

هو شهيد الشهداء: نبيين وصديقين:
وَحِئنَا
إنهم يشهدون على أعمال العباد لأنهم صديقون لا يكلد
 يمكن إلقاء الشهادة ممن لم يتلق الأعمال، فهم - إذاً - يُلقوّ ألأمان أعمال العباد


 ومعه وفيه، رؤية علم ومعرفة كأنها عيان: (اعبد ربك كان كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكا . وهم كذلك شـهداء الله وحججه يوم الدنيا، يدلون اليه، مجاهدلين في التدليل عليه، مئلث الشهادة الصادقة للصديقين وحسن أولثك رفيقاً . هؤ لاء لهم أجرهم كما سعوا، ونورهـم كما قدموا ولا يظلا

 على أصحاب النعيم


 إن الحقيقة في الحياة الدنيا، وراءً كل ما يبدو فيها مي الحياة الخمان الحانية




 القنطرة الخطرة أن يعمق النظر ويحد البصر، لكير الكي لا يغره باله الها الغرور في هذه الحياة الغُرور -

إنها حياة ذات وجهين ووجهتين : باطنها فيه الرحمة وظاهرها ما من قبله العذاب، وكما تضرب هي سورأ بين أهل الجنة والنار يوم القرار .

فبإمكان الإنسان أن يجعل من الحياة الدنيا حياة عُليا، أن يقنطرها للأخرى، ويستخدمها للارتقاء في مراقي العبودية والتقى، فإن الدنيا مدرسة الآخرة!

يجعل بدل اللعب الطفولي، العمل البناء البطولي، وبدل اللهو عن ذكر
 العليا : الإيمان والتقوى، وبدل التفاخر بالأرذل الأدنى، التناصر فيما ريما يحب الله ويرضى، وبدل التكانر في الأموال والأولاد، التكانر في المثل العليا العاليا . إن دور اللعب مو دور الطفولة، يتعبون أنفسهم فيما لا يُعنى، فتذهب أتعابهم سدى، واللهو دور الشبان، إذ يلتهون عن مهمات الـوات الـياة إلى ملى ملذاتها
 حسرات، إذ يرى تقظّي العمر والمال والللذة العممياء، والزينة في المـلابس

 والألقاب الفارغة الجوفاء، وأخيرأ دور التـكانر في الأموال والألأولاد وقد


ومن الناس النسناس من يعيش هـذه الأدوار طول حياته، صبياً في
 ويلعب دور الزينة والتفاخر والتكانر في سني عمره كلها پأولى لهم نم أولى
لهمبا! .

وهنا الآية تمثل خير الأمثال للحياة الدنيا (كمثل غيث) مثلاّ عن الحياة




والغيث من الغوث: المطر المغيث العطشى، والمغيث الحب والنوى،
 وهي الحياة المستجيبة لنداء الفطرة ورسالات الحاء السماء.
 البلر ويسترونه تحت التراب؟ وقد يناسبه الغيث والنبات! ولكنها إذاً آية يتيمة في هكذا كفر بين آيات الكفار كلها الفطرة عن نور الحق، والساترون سائر الحق بحجب التكذيب والإنكار؟ قد يلائمه سائر آيات الكفار، وغير فصيح ولا صسحيح أن يعني به في



 ولا سيما الزرَّاع مؤمنين أو كافرين!
 بالحياة الدنيا، فالغيث يعجب الزراع وأحرى، ويعجب الكـفار زراعاًا
 مؤمن وهو عجاب مؤمن، عجبّ لاو، وعجب من رحمة اله.
 الرياح، وهكذا ينتهي شريط الحياة الدنيا العاجلة الزهيدة، نم مي وْرَفِفِ




 (اورضوان من الهاله لمن عاش حياته رضوانَ الهُ. فإنما الدنيا مزرعة الآخرة، وأملها كلهم زراع، فمنهم من يَخسر زرعه






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: بس. }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون
 متاع ولكنها تغري المتمتعين بها أنها أهيل، يبصرون إليها كغاية فتعميهم


 المهانة للحياة الدنيا إمماللها والعزلة عنها فنعيش حياة الرهبان والدراوريش، وإنما يقصد تصحيح المقاييس في استعمال هذه الحياة لتتخطى الدنيا إلى


 القنطرة إلى مغفرة وجنة:




وهكذا يجب أن تكون مسارع الحياة ومصارعها إلى الله، لا إلى اللهو . وهل هنالك من فرق بين آيتي آل عمران والدحديد؟ إن هـه تقدّر عرض
 ولا كعرضهما، وإنما كعرض السماء والأرض، وعلّها السماء الأولى أو أية سماء؟ ولأنها للمتقين.
 بالسماوات السبع، ولانها للسابقين فهي أوسع؟ . (1) سورة الرحد، الآية: بM. سورة آل عمران، الآية: سشا

أقول: لا هذا ولا ذالك، فإن جنة المتقين والسابقين وأيٍّ من المؤمنين هي


 مقام أو أدنى، هذه الجنة فرشها عرش السـماء السـابعة والسقفها عرش الرحمن|"(r)



 السماوات والأرض ليست عرضاً مقابل الطول، وإنما هي سعة جامرامة للا للعرض
 وبعد كل ذلك فشكل السماوات والأرض دائري كروي لا طول له ولا
 آمنوا باله ورسله، ولا نرى إعداداً في الأرض آن تصبح من الجنة، ولا في
 النار؟ هذا السؤال ساقط لا جواب له إلا اختلاف المكان انـان. وما يعزى من
 فمن المحال اجتماع الليل والنهار في أفق وجو واحدا وار فكيف تجتمع الجنة والنار في السماوات والأرض؟ وساحة الرسول بريئة من هذه الهرطقات! . نم المسابقة المسارعة إلى مغغرة من الرب هي في الدنيا، ومن أعمالنا،

سورة النجم، الآيات: بآ-10.
 سورة آل عمران، الآية: سپا

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثامن والعشرون
وهما إلى الجنة - منذ الموت إلى ما يعلم اله - من فضل الله نتيجة أعمالنا
 فالمسابقة إلى مغفرة مسابقة - بالمآل - إلى الجنة، فالدنيا هي ميدان سباق إلى الجنة، يجعلها أهلها سباقاً إلى النار، فأين سباق من سباق، وجنة من نار؟.
ترى وكيف السباق إلى غفران الله، وبأية وسيلة؟ إنها ترك كبائر



 وحسرة على مَن سواهم من المؤمنين توحي المسارعة إلى مغفرة، أنه كما النوبة واجبة، كذلك الكّ السرعة لها
 تنوير للقلب المظلم ورجعة إلى الرب وكرامة.
 يقل : (إٕلى استغفار ربكم"! لأن كل استغفار لا تتبعه المغفرة، وإنما استغفار
 فالواجب تهيئة الوسائل لغفران الله كما يحق، وبما يشاء الله ويرضى،



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الجمعة، الآية: ع. } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: با } \\
& \text { (Y) سورة آل عمران، الآية: } \\
& \text { (£) سورة المائدة، الآية: } 9 .
\end{aligned}
$$


 وترى أن الإيمان باله ورُسله كتقوى عقائدي كاف في استحقاق فضل

 ولا ريب أن إيمانهم قمة الإيمان، وإن كانوا أيضاً درجات.


سورة الحجرات، الآية : Y.
سورة الملك، الآية: IY.
سورة آل ممران، الآية: سّا الم













 غَنْرٌ تَحِيرِّ



:(
فما مي المصيبة المعنية منا؟ وما هو الكتاب؟؟ وما هو الرباط بين ترك الأسى والفرح وبين المصيبة المكتوبة؟:
 الهلف، وهي الرحمة المصيية أملها، من الصّوب: نزول الميا المطر، فهي تجمع



 من نفسك وإن كانت بإذن الله ومن عند اله، فالله أولى منا بحسناتنا الهن ونحن أولى منه بسيياتانا



 وإذا تصيب المصيبة السوء غير أهلها، فقد تكون اميا امتهاناّ لهـم بما لم ينهوا وسكتوا ورضوا، كالتاركين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ، فهم
 وتكفيراً عن سيئات كما لأصحاب اليمين، أو تكون ترفيعاً لدرجات كما
(r) سورة النساء، الآية: VA.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشورى، الآية: •ب. }  \tag{६}\\
& \text { سورة الأهران، الآية: .". }  \tag{0}\\
& \text { سورة الروم، الآية: (£. }
\end{align*}
$$

للسابقين المقربين، وكل ذلك تشمله آيتنا هذه، وآيات الكسب تخص غير غيرم ممن لهم يدُ في السوء مباشرة أم سواها الما


 بما يأذن ويكون؟ طبعاً، فإنه بكل شيء عليم، فأحرى به أن يعلم بما يأذن.



 يكون على قدر ما يكون بسوء الاختيار، وكتاب الإذن إبرام لـما تـتحقق مقدماته بالاختيار، وإن كان كتاب الإذن والتققدير تسييراً بالنسبة لنتائج

 وبأحرى من تصييه ترفيعاً لدرجاته كالسابقين المقريين.



أصول الكافي عن علي بن إيراميم عن الصادق

 اله


 ان ذلك على اله يسير .

شيء، ولا تتغلب على مشيئته في شيء، ولا تُجبر على شيء، اللهم إلا في أجلك المحتوم، أو المعلق على غير عملك وفعلك، أو إمابتك بـل بما أنت السبب، أو ما ليس لك نصيب في السبب، فإنها كلها ولِّلِ كِيَّبَبِ يِن تَبَلِ



ولماذا الأسى على ما فات ومضـى، وهو مقدر كائن كائن بحسـاب دون

 أو ترفيعاً للدرجات، إذاً فلماذا الأسى على ما فات؟!



 فلا تحسبن النعمة لباقة منك ولياقة، ولا النقمة عذاباً وآفة، فقد تكون النعمة نقمة والنقمة نعمة، وقد تكون غير ذلك اوالدهر ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر فبكـلامهما

ستختبر||(r)



(1) سورة الانبياء، الآية: هr.

فقد أخذ الزهد بطرفيه|(1) . . . وما من أحد إلا وهو يحزن أحياناً ويفرح


ولا بطر .
فليست هذه الآية بالتي تجمد الطاقات، وتدعو للاتكاليات، تعطيلاٍ
 المصالح واللياقات، وما الخارج الناتج عن كسبه وسعيه ليخطئه لو قدر له امتهاناً أو امتحاناً، فعليه أن يعيش سعياً وكدحاً إلى خير، وراء وراء أقداره العاكسة في كتاب، ولكي تصبح مصائبه خيرات وسيئاته حسنات. هذه الآية تستجيش الإنسان وتستصلبه في الأحداث لكي لا يـجزع ويستطار فتسحقه الأحداث، وتعصف الابه عواصف الزمن وقواصفه، بل يصمد عند الحووادث فيتغلبها دون أن تغلبه، وليستمر في نشاطه وكدحه
 الأحداث كأنها مرتقبة طول الحياة، فيعالجها بنفسه لا أن يخالجها في نفسه

 كالجبل الراسخ لا تزيله القواصف ولا تحركه العواصن اصن، وهن الـا وهو عماد الزهد وسناد الكدّ
 رغبات؟ . . .لأن فوت الحسنات مما كسبت أيديكم، والحسنات مما آتاهـا الله، فالخير كله بيديه والشر ليس إليه.

 من الدنيا ولا يأسى ملى شيء منها فاتث نهو مستريح.
 والكبرياء، فهو فخور يفخر كثيراً بما خيّل إليه، يعيش حيال حياة الخيال والفيال



من خير ويتخطاه إلى أمر الناس بالبخل :

: (
فما أجهله وأبخله، وما ألعنه وألأمه هذا النكد الأغود الذي يبخل بمال

 غني عنك وعن غناك، غني في ذاته وعن مخلوقاته وهم الفقراء، حميد فين في ذاته وإن لم يكن له حامدون، فما يناله شيء من حمد الحامدين؟!.



هنا إقامة الناس بالقسط بمثلث: البينات والكتاب والميزان طوعاّ،




 وما مي البينات قبله؟ وكتابات الوحي كلها بينات! إن القرآن بوحدته بينات وكتاب وميزان، ولكن سواه من كتابات الوحي

كتاب وليست ببينات معجزات، وإنما هي مبيّنات بمععجزات أصحاب الرسالات، ومهما كانت ميزاناً بالمآل، ولكنها بما تثبته البينات.

ومن نم فحملة الرسالات بحملون معهم بينات تثبت تلكم الرسالات، معجزات كافية وآيات وحجج بالغة وافية لحمل الناكرين على التصديق، من كان له قلب أو ألقى اللسمع وهو شهيد، وإلا فليجابه بحديد.

تم الكتاب الحامل لشريعة الله، ناهج مناهج الحياة في كافة الإطارات، وهل ترى الكتاب والبينات يكفيان لتقويم الناس بالقسط دون ميزان مان معهم
 قلوب الناس، ويحملونهم على تصديق الكتاب، ومن تم إلى وعيه وتطييق؟؟ كلا! إنه لا بد من ميزان: عقلي وعلمي وتطبيقي بوحي، كما الكتاب وحي ليوزن الوحي بالوحي، ويصدق الوحي ويطبق بالوحي!

فميزان الرسل إضافة إلى البينات والكتاب، هو عقل الرسالة وروحها

 يحمل الرسل من الأرض إلا قوالب وأجساداً، وأما القلوب والأرواح فهي


 الرسل الكرام أرواحهم القدسية وعقولهم وعصمهم موازين لوزن البينات


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: 100 }  \tag{1}\\
& \text { سورة الإسراه، الآلية: OA }  \tag{r}\\
& \text { سورة غافر، الآية: } 10 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة النحل، الآية: Y. }
\end{align*}
$$

وترى أن الناس يقومون بالقسط - فقط - بالبينات والكتاب؟ كلا! وحتى المؤمنين منهمه، فلا بدّ من ميزان لتقويمهم على حكم الكمتاب باب بالعدل
 الكتاب بحجة البينات، فالحكومة الإلهية من الميزان النازل مع الكتابن الكاب، وإن كان الكتاب بميزان بيان الرسول يمثل التشريع، فميزان الحكمب يمئل التنفيذ، فلا قوام لتشريع بلا ميزان الحكم، كما لا حكم وزيناً بلا تشريع

هذه هي القوة التشريعية التنفيذية، وترى أنها تقوّم الناس أجمعين؟ اللهم لا، إلا المؤمنين بالرسالات، الذين يعقلون فيؤمنون، وأما الذين لا
 فلا بـدّ عليهم مـن قوة رادعة عن التخخلفـات، ضـابطة عن الهـمـجيات والفوضويات، وما هي إلا الحديد وبأسه الشديد:

والحديد بوجه عام كل ما فيه حدة وصـلابة وحتى حدة البصر : ولْبَصَرُرُ

 وساكنها، حتتى ينزل ما ينزله منها، وإنما أصل الإنزال في أمثاله إنزال الرحمة من علوٌ ساحة الربوبية إلى المربوبين الهزلاء النازلين كما ألنزلت
 كالأمطار.

فلما كانت الأرض شماساً مجنونة محترقة، كانت الفلزات كالحديد


وأمثاله سائلات أحياناً وغازات وكبخارات في جو الأرض، أخرى، فلما أخذت تقر وتبرد شيئاً فشيئاً، أخذت السحب الغازية الحديدية وسواها تنزل فترة بعد أخرى فتدخل في شقرق الارق الأرض أو تشقها فتدخلها فتصبح معادن تحت الأرض أو على مناكبها الجبال أحياناً!

 الحروب وغيرها، إضافة إلى منافعها الأخرى

إن البأس الشدديد في الحديد لا يخص الأسلحة وفي حالة الة الـد
 وبنايات وزراعات وسائر الحاجيات المحتاجة إلى البأس، أو غيرها من منافع للناس :

 فمن ينصره ورسله بالحديد السلاح كما ينصر بسواه فهو الطيب، ومن لا
 بسواه، فعَلم الناصرين دين الله عن الـخاذلين والمتـخاذلين من أهـم أهم منافع اللحديد، فاله يعلمهم تمييزاً لكمم، ليعرف بعضكم البعض في الي بلوى السلاح

 (0) الْ الْمُمْمِينَ
سورة الأنفال، الآية: مل
سورة محمد، الآية: الالا
سورة آل عمران، الآية:

فالحديد السلاح، وموقف الحربب اللزام، إنه بلاءُ يُبلى به المسلمون،
 الزحف دون مبرر، إنه عَلمٌ على المنافقين أو ضِعفاء المؤمنين، عَلمّ لنا بأمر الله، لا عِلمّ لله بعد جهل أم ماذا! إ فمن ينصر الله ورسله (ابالغيبل) : نصرة الله الغيب، وللرسل الغيب، فإن


 أن تجلب له المناصب والأمواله، أو تعطف إليه الأنظار، فإذا جاء الخار الخطر وخاب الأمل فحيدي حياد!


فلأنه قوي الدحجة والمـهجة، قوي الرحمة والمـحبة، قوي اللطف والعناية، جعل الناس تحت ظلال البينات والكتاب والميزان، ولان الأنه عزيز


 بما يكسح ويمسح وصمات العار عن جبين الإنسانية بدحر أعدائها وقهر

ألدائها!


 تلتقي في عبادة الها.
(1) سورة الانيساء، الآية: צه.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون
 هل لأن الرسل أرسلوا للناس فقط؟ وليست الرسالة محصورة لهم!!

أقول: ليس إلا لأنهم محور الدعوة الرسالية والجان فروع، كما وأن رسالتهم فرع لرسالتهم، فالرسل الأصول هـم من الإنس للمرسل إليهم
 بالقسط على ضوء هذه الرسالات معنيّ فيهم أجمع.

 ولكن ثالث الأضـلاع: (اوليعلم" مقصود من الحديل، فالجهاد به خيرّ من سائر بأسه، وأنفع من سائر منافعه، لأنه يحفظ بيضة الدين، ويؤمّن الحياة ويطمتنها للمؤمنين، كما وأن علم الناصرين منهم عن الخاذلين مما يبصّرمـم في مجتمعهم، لكيلا يأمنوا إلى كل من يدعي الإيمان، نعمتان هامتان من بين سائر نعم الحديد!



إن شجرة النبوة الواحدة الباسقة، تمتد من فجرهـا وجذرها الأول الأصيل : (نوح" وإلى إبراهيم وموسى وعيسى، وتنتهي إلى خاتم النـي النبيين محمد










 المتلائمة التي تشد بعضها بعضاً بالاتفاء.
 برسول مما يجعل المقتدي أدنى من المقتدى به وهو أعلى من الما المقتديا


(r) ${ }^{\text {º }}$
 قبل، والمسيح ومحمد والمسيح، مع التصريح بهؤلاء الثلانة والتلميح أخيراً بمحمد
 بالنبي المبشر به في الإنجيل محمد




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: :VT. } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: • }
\end{aligned}
$$

أَنفَيقُونَ


 هنا ولا هناك إنه خاتم المرسلين، وإنما كتقفية لكل سابق بلاحقه، ومعظمه هنا تقفية الرسل الإسرائيليين بخاتمهم السيد المسيح، ومن ثم يقفى بالرسول الإسماعيلي الذي هو بكتابه مهيمن على الكتب والرسل أجمعين . فمن الهراء الققولة الفارغة أن المسيح المقفى به الـرسل هو خـاتم

(r) ${ }^{\text {(r) }}$

ولـماذا لـم يذكر موسى Eُ الخمسة أولي العزم؟ علّه لأن المقام ليس مقام تعديدهمه، ولذلك لم يذكر أيضاً سيدهم وخاتمهم محمداً
 شرعته، كما أن ذكر نوح وإبراهيم يعني بيان ذرية النبوة في أهليها . مثيلا لذلك ترى إنجيل المسيح لا يذكر بعد التوراة مع ذكر القرآن وإنًّا
 الفرع، لا يستقل عن التوراة، فليس نبي الإنجيل أفضل من نبي التوراة حتى يترك اسمه قبل المسيح هنا . (1) (1)
 النبين بهنه الآية، بأن الرسل يشمل الكل، فلما تفوا بالمسيح نهو آخرمم ومو زور مراء كما بينا
سورة الأحقاف، الآية: •r.
 ناحية الأم، يؤيد صدق الذرية على أولاد البنات، فالنصوص الإلما


بالأمهات، وأصرح منها آية آبناءناله(1)


 هذه الأناجيل إليهم (Y)، وقد نج

في بوتقات النسيان والتناسي، يضيء أحياناً لمن شاء أن يستضي\& (r)

 (Y) راجع كتابنا (المقارنات) وكما اوردنا فيه مقالة (لاردنر) نقلاٌ من (فالتس): (إن مذا الالمر
 ونسبه إلى الـحواريرن ليعثبره الثناس، وآنى المريدين لعيسى إيذاء بليغاً بان الن الكتب الثي

فيها الأفلاط والتناتضات) (ص ص£) . وتذكر دائرة المعارن الفرنسبة عن بعض الأساتفة أن نسبة إنجيل مرقس ويوحنا إليهـا زور
 ولا مراء أن كتاب مزور) (0. (0). ويتول المفسر الإنجليلي الشهير (مورن): الحالات التي وصلت إلينا ني باب زمان تأليف الأناجيل من تماء مؤرخي الككيسة منططعة وغير معنية لا لا

توصلنا إلى المر معين (Or)



وجميع ما أسند إلى يوحنا (0 (0) . .
(إنجيل المسيح كان ني العهد الاول في متناول الأيدي، وكا فيا في دائرة المعارن الانجليزية (r)


 اللغة الفارسية. ويقال إن بروفسور (كربن) الفرنسي مندوب الآدباء الفرنسيين ني إيران، =

وأما الرأفة والرحمة المجعولة في قلوب الذين اتبعوه، فهما أمر ملموس،
 اتبعه، وفي رأفته ورحمته، فالله يجعلهما في قلبه زيادة في مداه اله
 وينصرونه بعله . ومن نصرته تصليقه بمن بشٌّ به : النبي محمد







هؤلاء الأماجد، لا المسيحيين الناكرين للرسالة الإسلامية، جاهـدين



فلهم أجرهمم ولا يُظلمون نقير أ.

 وما هي الرهبانية المبتلَعة؟ وكيف يجمع بين البدعة والكتابة الإلهية؟ وما هو حق رعايتها؟ وهل في الإسلام رهبانية كما في المسيحية؟ = ومما يمثل مذا الإنجيل إنجيل برنابا القديس (راجع الدقارنات)
(1) (1) سورة المائدة، الآيتان: AY، AY، Ar سورة آل عمران، الآلية: 00.

الرهبانية في أهلها من الرَّهبة: الخوف مع تحرّز واضطراب، والرهبة


 كل شيء، ومَن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء" . وترى إذا كانت الرهبانية من الرهبة: الخوف، فكيف تكون مبتدعَة عند

النصارى، ومنهية عندنا؟! . .
ا'قول: لأنها شاكلة خاصة من الرهبة، منسوبة إلى الرهبان: المتعبدون

 تعيش بعيداً عن الحياة والأحياء، شاغلاً عن حاجيات الدنيا إلى عبادة اله، بترك ملاذها والزهد والتقشف فيها، والعزلة عن أهلها وتعهُّد مشاقها وكأنك

فالرهبنة من مبتدعات النصارى وليست من مبتدآت الله في آية شريعة من



 حبد! مل تدري من أين آحدنت بنو إسرائيل الرمهانية؟ نقلت: الشا ورسوله أهلم، فقال:

 أفنونا ولم يقق للّين أحد يدعو اليه، فتعالوا نتفرق في الأرض إلى الذ يبعث الش النبي اللني=

وقد تكون پرهبانيةه" بين جعل وكتابة إلهيين على كونها عطفاّ لـ (امودّة ورحمةال فالممجعول هو رهبة الرهبانية، جعلها الله في قلوبهـم مـع المـودّة
 بعدما ابتدعوها، والمبتدعة هي الانعزالية المطلقة عن الحياة إلى عبادة

إنهم حينما ابتدعوا الرهبانية، كتبها الشه عليهم ابتغاء رضوانه، رفضاً لما فيها من غايات أخرى، فأصبحوا إذن مرتبطين بها أمام اله أن يرعوها حق


 جوفاء، فارغة عن الروح البراء، تجارة كغيرها من تجارات، إلا أنها بالدين وما أتعسه وأخسره من عناء لعناء! . فمن حق الرعاية للرهبانية حصرها بزمن التقية، حفاظاً على دين اله وعلى البقية الباقية من المؤمنين باله، وأما أن يترك فيها اللذات المات المحلات كأنها محرمات، كالنساء وأمثالها فلا! وأما أن يستمر بها في كل زمن كأنها من صلب الدين وحتى زمن القدرة على إظهاره والدعوة إليه، وكما قد يفعله الرهبان المسيحيون، فلا . ومن حق رعايتها الإيمان بالرسول المبشر به من المسيح والنبيين قبله: =




 كلام الش بل وكل كلام نصيح أو وعادي غير نصيح

محمد يؤمن بي فأولئك هم الهالكونها ، فإن الرهبة الـحقيقية من الشا تحلّ عقد العصبية، وتشرح الصلر لتصليق ما وصى به اله.

 النبي

 الـصـوامـع والأديرة، دكّات التـجـارات والـغـايـات، وأديرة الـتـحـمـير والاستثمارات! .
 الدعارات بالرامبات، وكثير من الراهبات التاركات الشار الشهوات الرات، الرافضطات الزواج الواحد، يتلونن بدعارات في الأديرة مع جماعات الرات الرهبان.

 أوثق؟ قلت: الش ورسوله أعلم، قال : اوثن عرى الإيمان الولاية في اله باله بالحب فيه والبغض




 طاقة بؤازرة الملوك ولا بالمقام معهم فساحورا في الجبال وترمبا


 المصلر أخرج النسائي والحكيم الثتمذي في نوادر الإيمان وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في حديت طريل . . .

هذا! ولكنما الرهبانية في الإسلام ممنوعة بكافة صورها ، فكان من حق رعايتها للرهبان المؤمنين بمحمد أن تركوها لأنها ممنوعة في الإسلام، كما قال الرسول والعمرةه(1) جمعاً بين ألوان الواججات الجماعية والفردية ومن أممها الجهاد

 التقشفية، العازلة عن الحياة، المنعزلة عن المجتمعات، ولو كانت محصوررة في العبادات، فالإسلام كله حياة، وكله هجرة، وكله جهاد، وكله حـه وعمرة وصـلاة، لا تختلف إلا في الصورة، وأما السيرة والمسيرة فصيغة واحدة هي : سبيل الش!

إن الرمبانية حتى الحقيقية منها لـم تكتب علينا، وإنما أبدل عنها

 الإسلام|"(0) حتى ولا حالة الت التقية، دونما حاجة إلى صومعة أو دير، ويروى أن نفراً من الصحابة أخذهم الخخوف والخشية حتى أراد بعضهـم أن يعتزل



كما مضى حديثه عن المجمع عن ابن مسعود وفي ميون الأخبار عن أبي الحسن الرضا
تال : صهاة الليل
اللدر المنتور 1 : اليلّ IVA أخرج أحمد والحكيم والترمذي في نوادر الأصول وأبو يعلى واليهيتي
析
ـسن الدارمي نكاح r.
أحمد بن حنبل 7: YYY.
"ارمبانية أمتي في المسجدله، وإن كنت ولا بد، فكن في الناس - إذاً - ولا تكن معهم، وآخر المطاف أن تهاجر بدينك إلى بلد يحملك أو تتحمله، أو القتل أخيراً في سبيل الله، فإن الحياة عقيدة وجهاد.
فبدعة الرهبانية فلتة بين البدع، إذ ليست في النار اوكل بدعة ضـلالة
 البدعة، وقد احتفت بجعل إلهي لرهَبَ الرهبنة من قبل مع الموردة والرحما في تلوبهـم، وبكتابتها كرهبنة حقيقية بعدما ابتدعوها : ورَجَعَلْنَا فِ فُلُوبِ
 . الْمَّ

ومن نم الـمؤمنون أجمـع سواء المسلـمون وسواهـم كاللذين اتبعوا المسيح، هم يؤمرون أن يؤمنوا بالرسول الإيمان بها :


هنا يبرز الرسول محمد
 دون أن يستقلوا بجنبه في شيء، اللهم إلا رسالة للتعريف به وتعبيد المسالك لوصوله، كالصفوف التكميلية المهيأة لقمة اللقافة! .

والمخاطَبون أن يؤمنوا ثانياً بهذا الرسول هم المؤمنون من أهل الكتاب
 استجدوا الإيمان به فلهم أجران(1) والآخرون إذ آمنوا أولاً تم ازداد آلادوا إيماناً

فله أجران .

فلهم كفلان، ومن نم فمن لم يؤمن من أهل الكتاب تجاهملاً وعناداً فلا كفل


 وعلّ هذه الآية الشاملة لفريقي المؤمنين تأمين للمسلمين منهـر إذ فزعوا




${ }^{(r)}$ ( ${ }^{\text {ا }}$
فلما نزلت هذه الآية قالوا يا معاشر المسلمين! أما من آمن منا بكتابكم فله أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فأنزل الله هذه الآية:

الكفلين ${ }^{\text {(r) }}$
إذاً فالمحور الأصيل فيها هم المؤمنون من غير الكتابيين كما ويدل

 بقوا، فلا يقدر المسلمون على شيء من فضل اللها! كلا! فهناك إيمان من أهل الكتاب قبل أن يسلموا، نم إلما إيمان بعده فلهم
 كفلان، حيث الإيمان الأول للآخرين هو الإيمان الثاني للأولين، فقد فاقهم
(Y) سورة القصص، الآيات: (Y) (Y)


المؤمنون المتقون - إذاً - في تحكيم الإيمان، فطالما لأولئك أجران، فلهؤلاء كفلان إضافة إلى نور يمشون به وغفران، اللهم إلا أن يثلثوا إيمانهم بتقوى الإيمان فهم سواء مع المؤمنين المثنين الإيمان. وترى ما هما الكفلان، وما هو النور والغفران؟

الككفل هو الكفيل الضامن، والرحمة الكفلان علّها الحسنتان:
 اللذي يمشون به فيهما، وعذاب النار الذي يوقونها فيهما، هما الكفلان أو منهما، فحسنة الدنيا كفيلة لحسنى الحياة فيها، بتحويلها إلى حسنها فيا في الأخرى، وحسنة الأخرى التي هي الأخرى كفيلة بالروح والرضوان، أو الحسنتان هما كفل، والوقاية عن عذاب النـار هو الآخر : كفاللة إيجابية
وأخرى سلبية.

نم النور الذي يمشون به هو الفرقان الناتج عن تقوى الإيمان، المخرج


 ومهابط الأحوال ومخابط الأوحال فلا ينزلق أو يتخبط.

وهذا النور كفلّ للمؤمنين عظيم، يكفل تنويرهم في الحياتين، ويتحول من الدنيا إلى الأخرى نوراً يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ويتممه الله هناك:


$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: Y• Y. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: الال }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: الآلو، } \\
& \text { سورة التحريم، الآية: A. }
\end{align*}
$$

نم دور الغفران مو تتميم نور الإيمان، وكفارة عما ربما يعرضه من
نسيان وعصيان.
وكما عرفناه، لا يُكفل الكفلان إلا لمن زاد إيماناً على إيمان، آيآ كان وإنما بحساب وميزان، وأجران لمؤمني أهل الكتابة، نم ولهم كفلان لو زادوا إيماناً على إيمان:



من فضل الله، ومنهم من زعموا أنهم كأهل الكتاب لا يقد فضل الها الذي يؤتاه المسلمون، وآخرون - وهم كثير - تعصبوا كأن الـجنة
 خاصة بآل إسرائيل كأنها محتكرة فيهمّ، وآية الكفلين هدمت هـمت هذا المربع المزعوم بأضـلاعه وتبنت صرحاً عالياً بكفلين أعلى من الأجرين، اللهـم إلا إلا إذا



 وأحرى، كـما هـم قـادرون، دون اختتصـاص ولا حـكـرة لفـضـل الله بقوم خاص، وإنها القدرة بالإيمان والعـمل كما يشاء الها ويرضـى، لا القدرة بالأمنية والأمل كما يهوون، اللهم إلا الرسالة الإلهية التي لا يقدر عليها أحد إلا صفاءٌ هي كظرف للاصطفاء.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: 111 } 11 \text { (1) }  \tag{1}\\
& \text { سورة النجم، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$


 ويميزانه العدل لا كما يزعمون. فـ \#لالهنا، كما في غيرها نافية، وقولة القائل إنها زائدة فارغة زائدة،


 إغراء بجهالات وخرافات.



 شيء من نضل اله بفضل الإيمان وفير قادر بالأماني.
YVE
rVo
0)


مدنية - وآياتها النتان وعشرون


 هُ



















 سورة تحمل - فيما تحمل - أحكاماً تربوية جماعية أخلاقية، جارفة
 جديدة، ومبادئ عالية، في نفوس الجماعة المسلمة، ولكي الـئي تحمل دعوة الإسلام آمنة مطمئنة لمن يبتغي السلام.


طرف من عَنَت الجاملية بحق المرأة المظلومة المنكوبة - بين مئات الأعنات - أن الرجل كان اني


ولا ذات بعل، ظلماً ما أفحثه بحقها وبحقه أيضاً. فالإسلام منذ بزوغه في أفق الجزيرة، أخذ يجرف هذ هذه الهرطقات آرناتِ


تجادله في زوجها، وتشتكي إلى الله بأسها وبؤسه، والرسول حكماً ولا جواباا حتى يأتيه الوحي، فانصرفت آئسة بائسة، فإذا بالوحي يأتيه

. ${ }^{\text {آتّهِa }}$
إن الله تعالى يسمع الأقوال لا كما نسمعهها، ويبصر الأحوال لا كما

 الممكنات، فسمعه وبصره هما علم ما يُسمع وما يُمصَر، دون دون سمع ولا لا بصر

كما لسواه.
وهنا سـمعٌ أول، يشـمل سمـع العلم بالشكـوى، وسـمـع إجابتها : وَدَّ



بموارد الإجابة، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
 الرسول للمظلومين؟.

إن الا شتكاء إلى الله هنا يوحي بأن الرسول حينها، فالمشتكية عن زوجه الا



 فلو قصُر أو قصَّر رفعهـا إلى الهّ، توسـلاٌ بـالأسبـاب، نـم إلى مسببب

الأسباب، وهي الطريقة المئلى، دون الاقتصار على الأسباب، أو رفضها بتاتآ والاشتكاء إلى الله في كل قليل وجليل!

تم الجدال - لغوياً - لا توحي بسوء، فمنها سيّيء ومنها حسن ومنها أحسن، ولم تكن شكوى المظاهر منهما إلى الهُ على رسول الشه وإلنما على


 من جدلت الحبل : أحكمت فتله : إحكام حق أو باطل، وما وما كانت المظاهر منها تجادله
 وقد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته ولم ير مني مكرورهاً، أثشكوه
 وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال لها رسول الله الله تبارك وتعالى كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك، المتكلفين، فجعلت تبكي وتشت
 (r)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: VE. } \tag{1}
\end{align*}
$$





 ولدي، ظامر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبرائيل بالآيات، (اللر

وهذه المُنعة والحائطة الرسولية مما تحكم عُقدَ الرسالة وتُطَمئن الناس أنه



 والخمول، وآنّ إذن الزوج لا يشترط فيما يحق لها من جن جدال الْ وتراجع لأخذ الحق إلى حكام العدل .

 تنديد شديد بالمظاهرين من نسائهم، زاعمين أنهن يصببحن كأمهاتهم بهذا القول الزور المنكر .

فهنا علاجان لمششكلة الظهار: علاج من أساس : إنه منكر من القول وزور كما هنا فليترك، وعلاج ثان : تحليل المظاهر منها بالكفارة كما يأتي فالزوجة لن تصبح أماً : لا واقعاً، فهي التي ولدته، ولا شرعاً إلا في

 حصر الأمومة الواقعية في الوالدة، تم الشرعية الاعتبارية منها لا تحصل إلا


واقعاًّ ولا اعتبارآ وتنزيلاً".

فالحصر هنا وإن كان محصوراً في الأمومة الواقعية، ولكنما المنكر
والزور موجهان إلى التنزيلية المقصودة من التثبيه.
فالقول: إن المظاهرين من نسائهم إنما كانوا يشبهونهن بأمهاتهم بغية التحريم كما هن، لا أنهن أمهاتهم واقعاً، والآية تنفي الأمومة الواقون اقعية هنا دون التنزيلية، فأين المنكر والزور؟ يرده أن نفي الأمومة الواقعية ينفي
 الحكم بالحرمة كالأمه أو الإخبار بها : فالقول پأنت عليّ كظهر أمي" إن إن
 زور، لأن ذلك من اختصاصاه الشات الشارع الإلهي دون سواه، وإن كان إخباراً عن حكم اله فهو زور وغرور .



 الواقعيات، بدليل هذه الآيات.
 واعتبار العقل، وزور يكذبه الشرع والواقع، عادة جاملية تعرّقت فيهم كأنها أحل يعتمد عليه.
 يعلوه، فالزوج غالب على زوجته يملكها في بُضعها، ويعلوها في أمره


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: : YY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الكهف، الآلية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النساء، الآية: عץ. } \tag{r}
\end{align*}
$$

عِبَادِنَاه(1) كذلك ويعلوها ويركبها حين يطأها، ولذلك قد يعبّر عن طلاقها

 والتلذذ منها، فظهر المرأة ليس أصـلاّ فيما يرغب منها الطا بل وفي إتيانهانها منه قول بالتحريم! وإذا كان الظهار منكراً من القول وزوراً فهو محرم تطعاً، ولا ينافيه عفو


 صحيح أن الظهار لا تجعل الزوجة كالأم في حرمة مؤبدة وكالممعلقة،
 مقصود، وحكم الحرمة المؤقتة الزائلة بالكفارة من الله تعالى تأديب وتأنيب

للمظاهرين من نسائهم، وليس إمضاء لسنة جاهلية.
 الثانية إذ لا يعتبرونها زوجة، ولأبي حنيفة والشـافعي في الأخير، وعموم النساء للثلاث، وإن المنقطعة زوجة بالكتاب وابِ والسنة، حجة علا عليهمّ، وكما سويت بين الحرة والأمة في أحاديثنا (٪) . وقد تشمل المطلملقة الرجعية فإنها زوجة، فلو ظاهر منها حرم وطأها قبل الكفارة، ولا تشـهمل قبل التزويج
 الحرة والامة في ذلك سواء ومثله كثير (الوسائل 10 : مالما 10 ).


 نْوِأ عَنْهُهُ : من النجوى المححرمة، مواصلة فيها، وإنما يعني العود للظهار،


إذاً فلا يراد من العود له إلا ثالث ثلاثة: عوداً لنقضه، ورجوعاً إلى حالة ما قبل الظهار، فعود التكرار يكرر الكفارة، وليس موجبها لأول مرة، إذ هو منكر وزور كما في مرات أخرى بعلها الخـ، ونص الآية يثبت الكفارة بعد العود . تم لا يححرم بالظهـار إلا الـجماع اللذي تـحلِّله الكـفـارة، فغيره من الالتذاذات حلال قبل الكفارة، إلا على تفسير التماسّ بمطلق الالتذاذ
 المواقعة، بل المس أيضاً كذلك في متعارف القرآن فضلاّ عن التماس، كما في العلوي(r)

ويحرم على الزوجة ما يحرم على الزوج بنفس سند التماس حيث يكريّ ميرّ المس من الطرفين، فيحل لها بكفارة الزوج، والحا ولحا

جانب الزوجة أن تساعد على حرمان الزوج
(1) سورة الأنعام، الآية: MA.




 ان يواتع امبراثة ورواه الشيخ والصدوق مثله.

ويصح ظهار العبد كما الحر، وعدم ملكه لرقبة حتى يعتق يدخله فيمن

 في أحاديثنا (1)

وهل يصح الظهار قبل الدخولب؟ نعم لإطلاق الآية، ولا للأحاديث المقيدة لها بالمدخول بها، خلافآ للأئمة الأربعة، وفاقآ للأئمة الانتني
 بحالة طهر غير المواقعة بحضور عدلين كالطلاق خلافاً للأربعة(r).


 الطلاق فيما إذا رفعت المظاهُر منها أمرها إلى الحاكمب، كما في أحاديثنا : إنه يجبر على أحد الأمرين بعد ثلاثة أشهر من المرافعة.
 ويحرّر، وهل يشترط فيها الإيمان؟ اللهم نعمه، كما تدل آيات التحرير وحكمته.

تحرير رقبة جزاءً بما نوى أسر رقبة: أن يحرم زوجته عما يحق لها وقد
(1) (القمي بإسناده من الصادق كظهر أمي فلا كفارة عليها


. (0)7
الكليني بإسناده إلى الباقر عِي


جعل الله العتق في كفارات متنوعة، وسيلة من وسائل التحرير للرقاب التي
 هنا وهنالك بتحريرهم، حكمان عادلان، في الأول تُسلب حرية الأسير الكافر كفاً عن بأسه، وإشغاله كما يدجب إسلامياً، وتثقيفه كذلك، حتى الانـي إذا أسلم يأتي دور الحكم الثاني: التحرير .



 هذا الزمان، أو لعدم مال يكفيه لاشترائه، أو لأنه هو رقبة فلا يملك رقبك حتى يحررها، أو لداجة مدقعة إليه رغم وجود المال، أو وجود الرقبة، فلا
 والتتابع هنا كما في كفارة الصيام.


 خلافآ لأبي حنيفة: أن (لأو أطعم مسكيناً واحداً ستين مرةً يجزيهّ : خلافاً لنص الآية|"(1)

وواجب الإطعام هـو الـمعتـاد في الطععام، وإن زاد ففضـل، "ذلكهِ

 (1) ومن الغريب احتجاج أبي حنيفة لرأيه بأن (المفصود دنع الحاجة ومو حاصل) ومذا اجتهاد مقابل نص الثرآن!.


وعدم استطاعة الصوم شهرين متابعين أعم من العجز عن أصل الصومه
 شهرين رغم إمكانية الصوم، شرط ألا يجد طريقاً آخر لإطفاء نائرة الشهوة كزواج متقطع ومثله.
وإذا لم يجد ما يطعم يستغفر الشا ويؤدى عنه من بيت المال لو أمكن،
وهو ممن يأكل من الكفارة لو كان مسكيناً كما في أحاديننا (1)
وهل تسقط مذه الكفارات إذا واقعها قبلها؟ كلا! وإنما تثبت كفارة أخرى
 محرّم، فلو واقع فعل محظوراً، فهل إن فعل المحظور يسقط الكفارة! .


المحادة هي الممانعة، والكبت: ردّ بعنف وتذليل، وهذا المقطع صورة
(1) القتم بإسناده عن الصادق ظاهرت من امرأي، قال: اذمب نأمتق رقبة، قال : ليس مندي، قالة: اذمب نصم شهرين

 بها، نقال: والني بعثك بالعق لا أملم يين لابيها أحداً الحوج إليه مني ومن ميالي، قال:


 يكغر، تلت: نإن نعل نعليه شيه؟ تال: إي واله إنه لآلتم ظالم، تلت: مليه كفارة غير



من صور الحرب والنكاية للذين يحادون الها ورسوله : يأخذون لأنفسهم مواقف وحدود مستقلة وِجاه حدود الله، في التكوين وفي التشريع، واقفين
 فيختلقون أحكامهم المنكرة الزور، كمن كانوا يظاهرون من نسائهم، إنهم
 من قبلهم من حماقى الطغيان، وهذه الآيات البينات تكفي بياناً لـحدود الها


إن المحادين لهم كَبْت في الدنيا، وعذاب مُهين فيها وفي الآخرة:

: شَ

 الملائكة الكرام الكاتبين والنبيين، أحصاه: تلقياً منهم وإلقاءة، رغم أنهم
 في إلقائها، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فليطمـنـن بحضوره وشهوده المؤمنون، وليحذر من حضوره وشهوده الكافرون. لا فحسب أنه شهيد على كل شيء، فإن له علماً شاملاً بالكون كله، فإلى صورة حية منه تمس أوتار القلوب:









 يتناجون معه، وليس داخحلاً في أي حد وعدد، وإنما "رابعهمه" في علمه بما

 رابعاً لهم ككائن محدود بحدودهـم، يقارنهم في كيانهم وزمانهم ومكانهـم ومكانتهم، وإنما مقارنة الممعية العلمية والقيومية (اداخل في الأشياء لا
 بنفس المعنى
 كانْاًّأَ : وهذه المعية المطلقة اللامحدودة تفسير عميق أنيس لكونه تعالى
 العددية وسواهـا من المعيات التي لا تناسب ساحـاحة قدسه تعالى، كما وأن
 كل ماكن ومكان أن يكون في كل مكان، إلا كونآ علميآ، وكما في جوان الواب
 . (1)




وإنها لصـورة سارية سارّة من الـحيطة العلمية الإلهية، بكل شيء،

 في نفس الوقت أنيسة أليفة لمن يعرفون الله ويرجون له وقاراً .

وكفانا حضوره بما نسرّ ونعلن رهبة منه، ورغبة في طاعته، ولكنه ينبئنا


=









 والقدرة، لا يعزب منه مثقال ذرة في السماوات ولا ولا في الأرض ولا أصغر من من ذلك ولا ولا أكبر بالإحاطة والعلم لا بالنات لأن الأماكن محدودة تحريها حدود أربعة فإذا كان بالذات التات لزمها

الحواية.

 ولا خمسة إلا مو سادسهم ولا آنى من ذلك ولا ولا أكتر إلا مو معهم أينما كانوا ، ليس بين وين وين خلفه حجاب غير خلقه احتجب بغير حجاب محجوب والا وتا وتر بغير ستر مستور لا إله إلا هو الكبير المتعال.

وعلّ تخصيص الذكر بالعددين الفردين بمناسبة النزول(1) وإن اله يحب الوتر لأنه وتر طالما بين الوترين من بون.
 إنها محرمة وأحياناً لحد الكفر، كما أن التناجي بالبر والتقوى محللة ولحد الوجوب أحياناً فيما يحمل تحقيق واجب أو الذب عن محرّم، فلا تحرم ولا تجب ذاتيآ، إلا بما تحمل من مفروض أو محظور :



أتى ذكر النجوى بخيرها وشرها في سبع سور (r) تندد بالذين يزعمون أن

 . ${ }^{(0)}$

ولقد كانت للمنافقين والذين في قلوبهم مرض مؤامرات سرية يتناجون


 محرمات وواجبات، فالإنم المقرون بالعدوان هنا هو النخلفات من القسم الأول التي لا تعلدو المتخلف إلى سواه إلا شذلراً، والعدوان هو الثاني الذي
(1) تيل نزلت في ترم من المنافقين اجتمعوا ملى التناجي مغايظة للمؤمين وكانوا ملى مذين العددين
مذه السورة والإسراء، طه، الأنياه، النساه، التوبة، الزخرن.


 أوامره ونواهيه الولائية كرئيس للدولة الإسلامية، فطاعته فيها طاعة اله بالعنوان الثانوي ومعصيته معصيته، فلولا أمره أو نهيه لم يك وجوبا

فالمتآمرون ضد الإسلام كانوا يتناجون في ثالونهم المنحوس پابالإتم والعدوان ومعصية الرسوله ما ينهار به الإسلام من أساس، ولاس يخبر الرسول بهله الخطط اللئيمة، واللدسائس الخخفية، والتدابير السيئة

للجماعة الإسلامية.
لقد نهامبم الله عن نجوامبم هذه، نم يعودون لما نهوا عنه إصراراً في إسرارهم المكائد اللئيمة، فيُطلع الله نبيه والمؤمنين بثالوث النجوى، وأنهم يحيُّون الرسول بغير التحية الإسلامية: (احيوك بما لم يحيك به اللهال فهل إنها (اللسام عليك" كما كان من اليهود قاصدين : پالموت أو المرض عليكاه؟ أو
 ولكنها لا تخص الأولىى، بل قد تخص الثانية، فإن (اما لم يحيك بـ به الشهل توحي بأنهم كانوا تاركي السنة الإسلامية في تحيتهم وهي پالسلام عليكمبه لا لا أنهم كانوا يسبون الرسول في تحيتهم ليّآ بألسنتهم وطعناً في الدين كما اليهود كانوا يفعلون.

 بجنـب الآخرة، إذ يصلون: يوقدون، جهنمّ، كمـا كانوا وقوداً لنيران

القمي ني تفسيره. . وقولهم إذا آتوه: أنعم صباحاً وأنعم مساء ومي تحية امل الجاململية،



الـمؤامرات يوم الدنيا، وحسبهـم من عذاب الدنيا أن الله يفضحهـم في
 وطالما لم يؤنر النهي عن النجوى في المنافقين، ولكنه مؤثر في الجماعة




 الجارية، وإبداء الآراء فيها على غير علم، وبعيداً عن القيادة، قد يؤدي إلى هذا الثالوث المنحوس الذي يبغيه المنا فقون ضد الإسلام.

فحذار حذار أيتها الجماعة المسلمة أن تعاونوا المنافقين على أنفسكم في تناجيكم الجانبية، فتصبحوا أعداء أنفسكم وسائر المؤمنين! .



 (اتناجوا" فيما بينكم لترك التصيميمات الجانبية، فيما يرتبط بالقيادة والتنظيم
 المسالمين - أو تخفياً عن خـعفاء العقول من المؤمنين، الذين يفشون الأسرار جهلاً فتبوء بالخسارة والدمار، (اتناجوالِ متقين عن محاظير التناجي فردياً وجماعياً .
سورة الحج، الآية: II.

الفرتان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون



فقد تكون النجوى خالية عن الإيذاء والإزراء والمؤامرة، وإنما بالبر والتقوى كما في تناجي الرسول والمؤمنين، فهي راجحة أو واجبة، وقد تكون محزنة ومؤذية للمؤمنين وإن لم تكن فيما يضرّهمم، فهي محرَّمة تشملها

وقد وردت الأحاديث النبوية بالنهي عن التناجي في الحالات التي توقع
 (1) النجوى! ألم أنهكم عن النجوى (1)

كما عن الرسول الأقدس الثالث، فإن ذلك يحزنها|(1) . اللهم إلا فيما لا مندوحة الا وجوب رعاية أشخاص المؤمنين، كالتناجي فيما يهمُّ الدولة الإسلامية، ويجب إسراره لأنه من أسرار الدولة، تقديماً للواجب الأهمّم.

 من المؤمنين، آم من المنا فقين، مهما كانت مختلفة في دركاتها . والنجوى اللئيمة لا تضرُ المؤمنين - كما الشيطان لا يضرّ - إلا بإذن الله، ألا يمنع أذاها، بأن لا يخبر الرسول والمؤمنين بمؤامرات المنافقين





$$
\begin{align*}
& \text { مسند أحمد بن حنبل با : .r } \\
& \text { سورة النور، الآية: •ع } \tag{r}
\end{align*}
$$

السرية، فيقعوا في فخاخهـم من غير علمّ، بلوى وامتحاناً من الله، لا |متهاناً! .

وفي هـنه المـحن لا سبيل للـخلاص إلا التوكل على الله أن يكفى بأسهم، بعد سلوك السبل المستطاعة، فقصورها وكا وكلالها عن كفاية البأس،
 فلا يعني التوكل على الهُ ترك الأسباب تفريطاً لها، ولا فيما إذا كلَّت
 لوصـول البغية متوكلاّ في كل ذلك على الله، دون تومُّم لاستقلال الألـا وإن كانت كافية حسب الظاهر، فإن له تعقيمها، كما له تتميمها إذا قلّت أو كلَّت



بما أن الدين ليس تكاليف حرفية جافة، ولكنه تحوُلٌ في الشعور، واستجاشة لمـكارم الأخلاق، وحساسية في في الضـيمير، للذلك نرى الآيات تترى في تأديب الجماعة المسلمة بالممئل العليا، وتأنيها فيما ينا فيها، في كل قولة وحركة وسكون .

والتفسح في المـجالس هو التوسع فيها، وأحرى المـجالس بذلك
 المسلمون يتضامْون في مجالسه وتحارصاا على استماع كلامه، فإذا ورد وارد ضنّوا بالتفسح لهـ، فأمرهم
(1) سورة الطلاق، الآية: r.

رسول الله

 أنفسكم في المكان كما هم أفضل منكم في المكانة .
نزلت الآية يوم الجمعة ورسول الهِ
 عليه بعضهم (فانشزواه: : ارنعوا.

أجل وإن فسح المكان والمجال كلأفضل والأعلم فرض من الله إكراماً



فعلى المؤمنين النابهين أن يفسحوا أو ينشزوا: يقوموا للأفضل منهـم، وعلى القائد المسؤول عن تنظيم الجماعة المسلمة ألن يأمر الغافلين غير العارفين أن يتأدبوا بهلا الأدب الرائع، ولكي يكون الجو دائماً جو اللفضيل
 فسحة في النفس، ووسعة في الصدر، ورحبة في القلب، فمتى رحب القلب اتسع وتسامح واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة . كما وأن النشوز عن المكان يتخطاه إلى النشوز والرفعة في المكانة.
 وضنك العيش، وفي الآخرة ألا يضيق عليكم في الحساب، فيدخلكم في فسيح جنته ووسيع رحمته.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحجرات، الآية: بالآ }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزمر، الآَية: } \tag{r}
\end{align*}
$$


يتجاوب تماماً وما استوحيناه، أن واجب التوسع والنشوز هو للقادم الأفضل









 مجلسه فنزلت الآية.
 العسكري ير الا


 وأما الهاشميون نقال له شيخهم: يا بن رسول الشا








 الشا التي ملم إياها، لأنضل له من كل شرن في النسب.

للقادم - ولو كان أفضل - أن يقيم الجالسين فيجلس مكانهمّ، وكما عن الرسول

 نم ورفع درجات للذين آمنوا والذين أوتوا العلم، ذلك حسب دري درجات
 ودرجات في الآخرة، ومن درجات الدنيا فرض التفسح لهم في المـجالس،
 مناجاة الرسول الناحيتين الصورية والمعنوية، وعلى المؤمنين باله التخلق بأخلاق الله في

هكذا ترفيع
نم ولا ريب أن لعالم الدّلِّن درجات على العالم غير الدّين، أو الدّين غير العالم، وفيما إذا جمعا في اننين واختلفا في اللدرجات، فالفضل للعالم

 بين العلماء - على درجاتهم - ثابتة.
 والإيمان، ولكي تخلقوا جوأ طاهراً يلمس فيه هذا الأدب الرائع، واله خبير بأعمالكم، الموافقة لأوامره، والمخالفة سواء.

الكاني حن أبي حبد الش الصادق








 (侵











يبدو أنهم كانوا يتنافسون متهافتين على تناجي الرسول شأن يخصه، ليسمعه بالانفراد، وكأوسمة شرف، وهن انـا وليس بإمكان الرسول جماعية، وأوقاته الشريفة تعم الكل، فلا تصلح مناجاته إلا في صالح الأمة،
 نجواه، كصدقة تصرف في مالح الأمة أيضاً فقال:

 وذلك حينما أكثير الأغنياء مناجاة النبي المـجالس عنده حتى كره الرسول مناجاتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، يأمرهم بالصدقة أمام المناجاة. أما أمل العسرة فلم يجدلوا فعفي عنهم، ولكن الأغنياء بـخلوا، بين عاص في مناجاته دون صدقة، وبين من ضنَّ بها وترك مناجاته، فنزلت الآية راشقة بسهام الملام، ناسخة بحكمها حيث أحجم من كان ونا دأبه الإقدام . وفي هذا الأمر ونسخة تعظيم للرسول


 ولكن الفقير ماذا يصنع؟ هل يحرم لأنه فقير المال، فيُضاف إليه فقر الحاله الهو

 أمر وغفر، كما تجاوبه توبة اله عليهم إذ لم يفعلوا. ولقد تواترت الروايات

 بعدي: آية النجوى. . كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فـي فكنت كلا كلما ناجيت النبي

 وهذه أوفق بفرصة الامتحان، وغاية الامتهان، وإن ساعة ومان الان الانلها لا تكـفي
 خصال (غ) فهل في ساعة واحدة عشر مراجعات في عشر نجوات تحمل واحدة استعلام خصلة؟!

الورده الثعلبي والواحدي وغيرمها من المفسرين والمحدئين، فمن ذلك ما يقوله الثتيخ شرف
 حديثاً من طريق الفريقين يتضمن أن المناجي للرسول الناس اجمعين) واخرجه ابن بطريق في العمدة بأساند كيرئ عن اليعلبي وابن اليغازلي



 كتاب ما نزل من القرآن ني علي بسنده عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس، وعن مقاتل عن
 أخرج سعيد بن منصور وابن رامرير وابن أبي شيية وعبد بن حميد وابن المنلنر وابن أبي حاتم





 النبي

فقد ناجاه
 الذي استقرضه، نجوات تترى دونما انقطاع، رغم إمـمال من سواه إشفاقاً ا'ن يقدموا بين يدي نجواهم صـدقات
 فيها، وأما من كم يكن يناجيه رعاية للمصلحة الجماعية الميا أو تقديماً للأصلح في نجواه، أو لم يحصل له سؤال هام يتطلب النجوى في هذه الفترة، أما بالنسبة لهؤلاء فلا (1)

فقد تبين هنا للعامل الوحيد بالآية فضيلتان: أنه ما ترك نجواه بل قد زاد فيها، وأنه اللذي يحق أن يناجي الرسول


 لإجماع الرواة والمفسرين

أخرج ابن المنلر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : إن المسلمين أكثروا الْمسائل على رسول الش
 لدر المنثور 7 : 110).
صنه الآية. . . فكنت أنا الذي قدم الصدقة، خيري؟ قالوا: (لا) وكما احتج به ملى البي بكر بقوله
 للطبرسي) كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل ينقل القصهة إلى أن يقول: فأما أهل العسرة فلم يجدو ألما
 بين يدي النجوى ويزعمون أنه لم يفعل ذلك فير رجل من المهاجرين من أمل بلر فأنزل اله


ولما ترك جماعة من المسلمين المناجاة خشية الإنفاق وخيّم عليهم الإشفاق : العناية المختلطة بخوف، نسخ الله تعالى حكمب صدقة المناجاة شفقة عليهم ورحمة، وتاب عليهم،، فاختصت الفضيلة في تطبيق الآية بالإمام



 صدقات، وهكذا يوحي الإشفاق أيضاً فإنه عناية مختلطة بخوف، عناية في



لذلك تاب الله عليهم: إن غفر لهم إذ لم يفعلوا، ونسخ الوجوب لكيلا يُبتلوا، توبتان من الله عليهم، شرط أن يواصلوا في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة اله ورسوله، فيتركوا الإتم والعدوان ومعصبية الرسول المسبق ذكرها


فلم تكن المناجاة واجبة حتى يتوب اله عليهم في تركها، ولا الصدقة



 يوم خيبر وآية النجوى،
الاحتجاج للطبرسي عن النيه
الشال الا وقال): :تم وضعها منهم بعد أن فرضها مليهم برحمثة ومنه. (نور الثقلين ه: YT\&).

تقدموا صـدقات (افهل تكون التوبة إلا عن ذلكه كما يروى عن صـاحب

وكما أسلفناه لم تكن الخطيئة للجميع، وإنما للمجموع، أن جماع ألماعة من الأثرياء ضنّوا بالعطاء وتناجوا، كما كانوا يضنون بإفسا الفضـلاء لمجلس الرسول
 بعد المناجاة، أو لم يفعل المناجاة خشية الصدقة، وتاب عليهم في فرض الصدلة إن نسخها .

وإبدال صدقة النجوى بهذه الواجبات يوحي بأنها لـم تكن من مهام الواجبات، ولا الأصيلة منها، وإنما هي ابتلائية، ولنلك نسخت إلـا الـمسلمون وأثفقوا منها، إلا أن طاعة الها والرسول هنا تربطهـم برباط التنظيم في نجواهمم، وأن يخرجوا عن فوضـاهـا، والاستئنار بها دونما ملزم




حملة قوية على المنافقين الذين يتظاهرون بالإيمان ويسرون الكفر ،







 فيما به الكافر كافر وهو كفر القلب والضـمير، فالمنافق مؤمن اللسان وكافر
 الكفار أصالة، فالآيتان تتجاوبان دون تهافت واختلاف.



 وعلى الرسول والمؤمنين علّهم يفلحون في كيدهمه، ويُفلحون المؤمنين في
 استمرارهم في كيدهمّ، ويوحي بضتعفهم وجاه الدولة الإسلامية آنذاك، إذ كانت قوية سائدة .
: عذاباً شديداً في الدنيا بفضحهم على رؤوس الأشهاد، وفي الآخرة برضخهم ودقهم يوم تقوم الأشهاد :
 الله بعذابه كما أهـانوا دين الله، وصدّوا عن سبيل الها، بمـا
 وتحسُسهم لصالح الكافرين، وهم هنا جماعة من اليهود المغضضوب عليهم كـما في آيات عدة، تـحالفت معهم جـماعة من الـمنافقين ضـد اللدولة الإسلامية . (1) سورة المائدة، الآية: 01.

: غَكِلْرُونَ
فإنما المغنني من اله - إضافة إلى فضل الها - عقيدة الإيمان وعمل الإيمان، فأما الأموال والأولاد فلا، إلا إذا استخديمت في سبيل الها ..



مُمُ آلكَكْبُنَ (\%)
 مزج قلوبهم لحدُّ لا يفصلهم عنه فاصل البرزخ والقيامة، وهما يوما با بروز

 إياهم! كذباً في حلفهم، وكذباً في زعمهم.

: (4) (4)
الحوذ أن يتبع السائق حاذيي البعير أي أدبار فخذليه فيعنُف في سَوقه،

 فهم سيّقة الشيطان: يسوقهم حيئما يريد، فقل يبدأ اللعين بتمشيتهم وراءه : أن يتبعوا خطواته، نم يركبهم محتنكاً إياهم، نم يستحوذ عليهم، وبهذا
(1) (Y سورة الإسراء، الآلية: الآية: بז.

 تحت لوائه، عاملين باسمه، منفذين غاياته، وهو الشر الخالص الواصر اصب الذي يتهي إلى الخسران الخالص

وللشيطان في كافة الأحزاب - إلا حزب اله - أعوان بمختلف الألوان
 ومن دركات حزبب الشيطان التفرقات عن الوحدة الإيمانية، عقائدياً وعملياً،


 ومصائدها : رأهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتا كتاب الله ويتولى عليها


إن القلوب تحيى وتطمئن بذكر الله، والشيطان يستحوذ على أوليائه
سورة الإسراء، الآية: ع^.

الدر المنتور أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصحهه وابن مردويه عن أبي اللدرداء تال
 الناس فقال: (إيها الناس إنما بده وترع الفتن - إلى ترله - يخالف فيلف فيها كتاب اله اله يتولى فيها


 وني خطبة للإمام الحسين

 العظمي فتباً لكم ولما تريدون إنا لش وليانا إليه راجعون، مؤلاء توم كفروا بعد إيمانهم فبعداً للقوم

 العقول والصدلور والقلوب والألباب، فيعيش ذوو الألباب ذكر الله إسراراً وإعلانآ، عملاّ ولساناً، فلا يُعنى من ذكر الهُ لقلقة اللسان ولا خبر عنه في في


 : 人 (




 أذلّون في محكمة الفطرة والعقل والواقع، في الدنيا والآلخرة الحا
فمهما ذل المؤمنون أحياناً في هجمات الكافرين فهم أعزة بإيمانهمه،


 الذل دائباً لا يزول، ولكنما المؤمن له العز والغلبة مهما بلغت به الصصعوبات واصطدمته العرقلات في سبيل الله:

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الكهف، الآية: 1•1 }  \tag{1}\\
& \text { سورة الرعد، الآية: YA. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النجم، الآية: } 9 . \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المطففين، الآية: A. } \tag{६}
\end{align*}
$$



 والتشريع، وفي التشريع غلبة في الحجة والمهجة، وغلبة في التطبيق، وكل ذلك نتيجة الإرادة الإلهية وتأييده رسله في غَلَبهم بحجج الرسالات وييناته.
 لأن اله لا يعد ويردف نفسه المقدسة في عداد خلقه وحتى رسله، وألا غلَ غلَبِ الرسل من غلبه، فإنهم لا يغلبون إلا بما يحملون من الرسا لا لات الات وإنباتاتها


 أجل ؤرُرُشُلِّيَّ المشختصون في تحقيق رسالات الله، حاصرين طاقاتهم

 كما والمؤمنون كذلك منصورون غالبون بنصر الله على قدر إيمانهم باله:
 في الدنيا تناسب الرسالة والإيمان، ونصرة في الآخرة هي تحقيق وعد اله


إن اللغَلبَ والنصر هنا وهناك للمرسلين والمؤمنين ليس في الشهوات

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: MY7. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة غافر، الآية: } 01 .  \tag{r}\\
& \text { سورة الروم، الآية: \&V }
\end{align*}
$$

والمغريات، وإنما في بلاغ الرسالات وتطبيقها، مهما كانت التضحيات في هذه السبيل الشائكة المزدحمة بالعرقلات.

ففكرة الإله منتصرة في كافة الميادين، بعساكر الفلسفات العقلية والعلوم
 نور الش، ومع عـراعهم الطويل، فإن العقيدة في الله ظلت هي السائدة اللمسيطرة الثابتة، رغم أن الإلحاد إلى زوال مؤكد مهـما أبرق وعربد، فالبشرية تهتدي كل يوم إلى أدلة جديدة تهدي : إن الله هو الحق وإن ما يلعون من دونه هو الباطل .

ورسل اله والمؤمنون الحقيقيون لا يقفون لحد في تضحياتهم بمبدئهم
 وأعداؤنا من أهل النار قاتلين ومقتولين، فثباتهم على الدفاع لا يتقيد بقيد الحفاظ على النفس والنفيس، دون حزب النيطان، فإن مهمتهم التي يعملون لها ويأملونها، هي الدنيا برغباتها وشهواتها، فلو أشرفوا على خطورا
 غزوات الرسول


 الاسلامية ولا تفرقت جموع المسلمين أيادي سبأ إلا نتيجة ضعف الإيمان، ولا يزال، إلا أن يستحكموا عُرى الإيمان والوحدة الا الاسلامية فهـم الأعلون وأعداؤهم هم الأذلون.

فليس حرمان المؤمنين عن ملذات الـحياة، وزجهم في السجون، وتسفيرهم وتقتيلهم والتنكيل بهمّ، ليست هذه العقبات الشائكة الصـعبة الملتوية، ذلّا لهم وَغَلباً لأعدائهم، وإنما هي صورة أخرى لانتصار الإيمان في معركته مع الكفر، كما وأن استسلام البعض منهم - وهم ضـعفاء الإيمان - لدولة الكفر والطغيان، بغية الحفاظ على أنفسهم ونفائسهم، ليس هذا
 مختلف ميادين النضال: إن قَتلوا انتصروا، وإن قُتلوا انتصروا، فهم أعزة منتصرون قاتلين ومقتولين، شاردين ومشرودين، حاكمين ومححكومين، فقراء ومثرين، كما وأن المحادّين له ورسوله هـم في الأذلين، في ميزان الحق، في كافة الصورو، وكفى المؤمنين غَلَباً - بين أسبابه - : إن للحق دولة وللباطل جولة!

تُرى إن حادثة الطفِّ صورة من غَلَب الفيء الطغيان الأموي على أهل بيت الرسالة المححمدية قتل يزيد وحزبه في كافة الموازين الإنسانية، يزيد يقتل حسيناً في جسده، وحسين يقتل يزيد في روحه، إذ إن حادثة الطفت أثبتت للعالم أن يد الإتم والطغيان فيها لم تك يد إنسان، وإنما أيدي وحوش مجانين وأخل سبيلا،، حيث لم ترحم الأطفال الرُضَّع والنساء والضععفاء: قد غير الطعن منهم كلم جارحة، سوى المكارم في أمن من الغِيرَ .

أجل وإن صـمود المؤمنين في وجه الطغاة، إذ يحميهم إيمانهـم من الانههيار، ويـحمي زمـلاءهم في حزب الله من ضـياع الشخخصية، ومن خضوعها للطغيان، إن هذا الصمود الصارم غَلَبْ لهم وانتصارٌ على الكفار، بجنب سائر الانتصارات التي تختصهم دونهم.




: (
إن الإيمان الصححيح باله دخول في حدٌ اله وحزبه، وخروج عن محادَّة الله وحزبب الشيطان، فلا ملتقى بينهما، ولا أنصاف حلول ولا موادَّة ولا

مواربة ولا مسايرة، فإنهما بين طرفي النقيض فكيف يجتمعان؟. فأسباب الـموادَّة بين الحزبين فاشلة، وإنما الحاكـم اللازم بينهـما الـمحادَّة، ولو كانوا مَن كانوا من الأقارب الأدنين آباءً وأبناءً وإخوانـا وعشيرة، فإنها المفاصلة القاطعة بين حزب الل وحزبب الشيطان، والتجرُّد من كل جاذب وجامع، فروابط الدم والقرابة كلها منهارة عند حد الإيمان، تتقطع هذه الأواصر التي لا ترتبط بعروة الإيمان ولا تنبع منها، فهناك يقتل
 ويقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير، متحللين من أواصر القرابة إلى آصرة الإيمان، فتنزل في شأنهم هذه الآية، فـ إإن أوثق عرى الإيمان الحير الحب
 فما هي حدود هذه الموادة اللاإيمانية المممنوعة للمؤمنين؟ نقول : منها
 (1) اللد المتور I IAV - أخرج الطيالسي وابن أبي شيبة عن البراء بن هازب قال قال رسول ال ال


$\qquad$









 قلوبهم وقرّره في ضمائرهمّ، فصـار كالكتابة الباقية، والرقوم الثابتة، ولكنها

 لوحي الرسالة الإلهية لو شاء الله، وليست كتابة الإيمان في قلب فوضى دوالي دون


 لهم صنع في زيادة الهلى، اللهم إلا في سببه بفضل من الهُ (V) (1) سورة التوبة، الآية: بY
(Y) سورة النساء، الآية: (Y)
(Y)

(0) (0) سورة الكهف، الآلية: الآي

 قال: : ال

فهذا الإيمان المككتوب في القلوب، المؤيد بروح من الله، إنه صـدّ




في قلبه الإيمان وأيّده بروح منه||(1)
بوجه شامل - ما به الحياة، نباتية وحيوانية وعقلانية إنسانية، وإيمانية، وإلهامية مسددة للإيمان، وقدسية بالوحي، فالأخيرة خاصه برحّ برسل الوحي، وهمي روح في روح الإلههام، كـما أن هـنه خـاصـة بـالرعيل الأعلـى مـن
 المؤمنين، وهي روح في روح الإنسان، كما أنها عامة لبني الإنسان العقلاه، وهي روح في روح الحيوان، ومذه عامة لمطلق الحيوان كما هي روح لروح النبات، فالروح القدسية هي روح الأرواح كلها، وقس عليها ما قبلها لما دونها في المكانة من الأرواح، فكل روح كجسد لما فوقه، وهي كروح لما دونه من أرواح

فالإيمان المككتوب المستقر في القلب هو يستحق روح الإلهام، دون
 الإيمان المستقر المملهم قد يُصطفى لرسالة السـماء فيزوّد حـاحبه بروح القدس : روح النبوة وروح الوحي

 وليخملن حتى يقال مات، ملك، في أي واد سلك (وتتمة الحدليث في المتن) (نور الثقلين (r7A : 0 سورة الانعام، الآية: $9 \lambda$.








 له، المتجممعون تحت لوائه، المنقادون بقيادته، دون أن بكون للشيطان
 اختلفت ألوانه وظروفه، اختلاف الدنيا والآخرة.

والإفلاح هو شق الطريق الشاق الملتوي، نحو الهدف المرمي، فحزبب الله يشقون أمواج الفتن في معارك الحياة بسفن النجاة، فلا يغرقون، إنما



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنفال، الآية: Yو. } \tag{1}
\end{align*}
$$







r| سورة يوسف، الآية:

أجل - ولأنهم أهل معرفته ومحبته وأهل توحيده، يفوزون بنصر الله من مصارع المحن والمهن، فاله تعالى أسبل على وجوههم نور هيبته، وأعطى لهم أعلاماً من عظمته وكلأهم بحسن رعايته.
إن حزب الله يلتقون في الرابطة التي تؤلفهم، في وحدة متراصّة متينة رصينة، فتذوب كافة الفوارق تحت هذه الراية، دون أن يتحكم فيهم أحدّ إلا الله، أو يبتغون إلا مرضاة الها ، محادين حزب الشيطان.

فهذان حزبان متناقضـان لا يختلطان ولا يتميّعان ويستحيل اجتماعهما استحالة اجتماع النقيضين

riv



مدنية - وآياتها أربع وعشرون













 أَلْقَابِ


 (19)


(\%)

حادث جلل رعيب، ونفاق عارم رهيب، ونقض عهد منقطع النظير من بني النضير، نزلت فيه مذه السورة، وتعلقت به نصوصها رصها ، مبتدئة بتسبيح اله
 الظلمم والضيم فيما فُعِل بالذين كفروا من أهل الكتابه، دمار وبوار لبني
 والمؤمنون هم الأعزون بما ارتبطوا بحد الله .
تقول الروايات: كان بالمدينة نلانة أبطن من اليهود: بني النضير وقريضة


كانت واتعة بني النضير أوائل الرابعة من الهجرة بعد أحد وتبل الألها الاحزاب، يذمب



 يقضي أمراً تم ملموا انه دخل المدينة، فأمر الرسول من كعب بن الأشرف من مجاء الرسول وتألبب الأعداء عليه، وانه اتصل مع رهط من بني =

 وإنهم وعدوه




-هِ




هِ هَبَّحَ إن تسبيح اله وتنزيهه - طوعاً أو كرهاً - هو لزام ذوات الكائنات، =



 فيها فنادوه انذ يا محمد
 ومشرين ليلة يئس اليهود من صدن وحد إخوانهم الثنانفين وتذن اله ني قلوبهم الرمب فكان كما قال اله في مذه الـسورة.
سورة الالنفال، الآية: 0 . 1 .



 كما يعرفون: تسبيحات ثنلا في الكائنات لا يخلو منها حتى الململحدين الكفار، وإن كفروا به في ثالث ثنلائة : التسبيح الاختياري العقلاني، بما حملوا وخانوا أمانة التكليف.
 فلو كانوا مؤمنين بكتابب الله - التوراة - ما خالفوا بشـاراته بحق الرسول الإسماعيلي محمد
 لصالحهم كما يظنون - ويكفرون ببعض - كتجار الشريعة الإلهية! هؤلاء اليهود الكفار من بني النضير أخرجهم الهه تعالى من ديارهم لأول الحشر، فما هو الحشر هنا؟ وما هو أوله؟. يقال: الحشر إخراج الجماعة عن مقرهمم، وإزعاجهم عنه إلى الحرب
 الحربب؟ فقد كان إخراجهم حياداً عن الحربب، وتخلصاً عن كيدهم وميدهم. تـم نرى عشـرات من آيات الـحشر لا تناسب لا الإخراج، لا غـاية
 وإنما الحشر هو جمع خاص، في الدنيا أو في الآخرة، كلٌّ حسبَه وبحسابه،
 الدرب والإضرار هنا أيضاً إلا مدلولة لـ (اعلى|" دون الحسر، فالحشر أياً

سورة البقرة، الآية: Y•Y.
سورة الانعام، الآية: 11
(1) سورة الملك، الآية: ب.

سورة الإسراء، الآية: £

كان وأينما، هو الجمع عن تفرق، في الأبدان أو الأرواح أو فيهما، في
 الشر أو فيهما، إلى خير أو إلى شر أو إليهما.

وحشر بني النضير هنا كان في الدنيا، وعلّه أو أنه حشرهم وجمعهم مع
 حشرهم اللئيم، إلا وأطلع الله نبيه على كيدهم وأخرجهم من ديارمم.
 إخراجهم الأول من بلاد الإسلام أيضاً، ولكنه لا يغير لغة الحشر عن معناه، وإن وافق واقعه منا : أخرجهم لأول جمعهم اللئيم، ولأول مرة في تاريخهم الليمه، ومن أول الحشر الأرض التي منها يحشرون هأرض اليهودلا على حدّ

 جمعاً بين المعنيين، من حشرهم الشرير في الدنيا، ولإلى حشرهم الشرير في
 (إلى" ولكن في (لـ " إيحاءً بهما وليفاءً لهما (الأول الحشر") .
 والقضـاء عليه، فردّ الله عليهم حشرهم فأخرجهم لأوله ولمّا ينضج أو ينتج، وللأرض التي منها يحشرون.


 لما أجلى رسول الش

الفرتان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون








فرغم عدم توقع المؤمنين خروج هؤلاء من عاصمة الرسالة الإسلامية،
 الحصون، ورغم أنهم بالتالي كانوا يحسبون أنفسهم بحكمم هذه العُلدد الظاهرية
 فهنا حساب واحتساب يستطيعه الإنسان ويعرفه ويتبناه لما يهدفـ، وهناك حساب في ميزان الها يغلب كل حساب واحتساب، لا قِبَل له بأي حساب، فأين حساب من حساب؟

فمهما يملك الإنسان - كما يزعم - كلَّ دوافع الغلبة والظهور، ولكنه لا يملك قلبه اللذي هو مصدر أمره ونهيه، قوته ووهنه، سقوطه ونجاحهـ، فمنه تصدر الأوامر لعساكر العقول والأفكار، والحواس والأعضاء، وعلى

فهنا نجد بني النضير استعدوا بُعلَّة عديمة النظير، ولكنما الله أتاهم من

 في خـراب حصـونـهـم في الـقو الـب

 بخرجوهم ويحتلوها، ولما كانوا هم اللبب لهـجوم المؤمنين وهدمهم بيوتهم


وهذا كما ومنوا بما قذف في قلوبهم الرعب، فسألوا الرسول
 الأسلحة، فأجابهم he
 ويكسر الأبواب حتى لا يقع في أيدي المؤمنين . وبما وهنوا استطاع الما



 كان - على أيٍّ من معدات الحياة الدنيا، فليؤمن باله، وليؤمنٌ حياته ونجاته بحول اله وقوته.
إن الاحتلال والتخخريب وعَيْثُ الفساد في الأرض، إنها من صفات اليهود السيئة طول تاريخهم البئيس التعيس، تأخلذ مئالآ منه نعيشه اليوم من الآلئ سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بلادنا المقدسة الزاهرة المرة الطاهرة، أنهم ما الما


 (1) في مصباح الشريعة عن الإمام الصادق


إن جلاءمـم: تسفيرهم عن أرض الوطن دون رجوع، إنه لونٌ من من علاب

 باستئصال، أو سبي، أو اقتتال، كإخوانهم بني قريظة، ولكنما المكتوب لا يحوّل، نم لهم في الآخرة عذاب النار وبئس القرار.
 إن مشاقَّة الهُ وهي اعتباره في شق غير شقهم، هي نكران لران لربوبيته، كما وأن مشـاقة الرسول نكران لرسالته، كأنهـم آلهة أو رُسل! فالعقاب الشـديد الناشب إلى الدنيا أيضـاً، هو لزام المشاقة هذه وتلك.

: اك
صصحيح أن اللينة: النخلة الناعمة الجيدة - لا ذنب لها لكي تُقطع،



القطع أهدأف حكيمة عدة من أبرزها إخزاء الفاسقين (1) .
فقد قطع المسلمون لينات عدة من اليهود، وأبقوا أخرى (Y)، فتحرجت
الواو منا كما في أمثالها تدل على معطون مليه مجذوف، يستفاد من المقام أو لا يستفاد،
ومن المعطرن مليه منا إمزاز المؤمنين.

 فيظاً للكفار .

صدورهم من القطع: أنه كان منهياً عندهم لأنه إفساد، ومن الترك أنه يتنافى وهدف التدمير والخراب، فهو تناقض من التصرفات الحربية، هكذا تقوَّكوا على المسلمين لما تحرجوا من فعالهم، ولكي يُخسأ هؤلاء الكلاب الناب النابحة،

 ليتركوها (1) ، فهذا من إخزاء الله لهم بأيدي المؤمنين م
ومن الإيحاءات الفقهية هنا جواز قطع الأشـجار وإفساد الثيمار، إذأ

 وذلّ الكافر كذلك هما أصلان أصيلان فوق الأصول من هذا النمط.




 حالة محمودة إنها ليست للذين كانوا مع الرسول

 يا مسحد ( أنفس المؤمنين من ذلك شي؛ فنزلت مذه لآية



 سورة النجم، الآية: QQ.

حاربوا في مذه المعركة، وإنما ألقى الله في قلوب أعدائهم الرعب فأخذوا

 فالآية تنبه المسلمين أن هذا الفيء الذي خلّفه بنو النضير وراءمـم، لم يركضوا هـم عليه خيلاّ، ولم يسرعوا إليه ركبآ، فليس حكمه حكـم سـم سائر
 للرسول

وأحرى من قرية بني النضير فدك وهي انتقلت إلى فاطمة الصديقة
إما نحلة أو لا أقل إرثاًا.
为



 الخاصة، والتي لم يعمل ولم يسع لها أحد، بأي من صنوف الأعمال، إنها
 أن تكون دولة بني الأغنياء منهمه، سواء في ذلك الأراضي الْي والأموالـوال التي ملكت بغير قتال، والأراضي الموات والغار الابات ورات ورؤوس اللجبال وبطون الأودية والبـحار والأنهار، وميراث مـن لا وارث لـا له ومـا شـابه ذلك مـن

الثروات العامة)
$\qquad$


فالفيء - كما أسلفناه - الغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة، الراجعة إلى

 أحد لنفسه بسعي خاص، فالفيء النفل، لا لا يفيء ويرجع إلا إلى رئيس اللدولة الإسلامية ليصرفه في المصـالح العامة والخاصة كما كا أراه اللها اللاه وتقرّره

وتقرُّ شريعة الله للحفاظ على الكيان الإسلامي من الانهيار(')
 أموالها باله والرسول، وآية الفيء تعمها وصنوفاً آربعة أخرى؟ والجواب: إن الرسول إنما له الفيء والأنفال لأنه رسول، لا كشخئ الا أشخاص المسلمين، إنما كرسول، ورئيس للدولة الإسلامية، فما كان له بحجة الا



في سبيل الدعوة إلى الله، وشيئاً مما له في تحكيم الرسالة الإسلامية. $=$
 رؤوس الجبال وبطون الأودية والآّجام وكل أرض ميتة لا رب لها لها ، وله صوافي المي الملوك ما ما كان





 (1)
 بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الشال




فليس (الهل) هنا تعني أن الهل يملك سدساً من الفيء ملكاً ذاتيآ، فإن له ملك السماوات والأرض! ولا ملكاً عرخياً بالتمليك أو التملك وحاشـاه الـكا


 ومن شؤون الرسول ذوو قرابته الملتصقون به، الموحرمة عليهـم الزكاة والصدقات فإن لـهم حقاً مما للرسول، وأقرا وأقرب الـقربى هـم الأئمة من آل . الرسول


 بالمساكين، ولو اجتمعت عناوين عدة في واحد منهم استحق حقرق العدة،

كهاشمي يتيم ابن سبيل، فله حقوق ثلانة .
 الأكثرية في استحقاق الأموال العامة، ولذلك لا لا تذكر آية الأنفال إلا الله والرسول، إيحاء أن للرسول ما يحب ويستصلحه. وإذا كانت الفيء والأنفال له وللرسول

 أقول: إنها للنواب العامين زمن الغيبة، يصرفونها فيما يحق لتعزيز (1) الوسائل 1 : 7 (I نهو للرسول يضعه حيث يحب




شوكة الإسلام وعيلولة من لا حيلة له(1) وحياطة المسلمين وحيلولتهم عن أعدائهم، فهم ولاة الأمر على الشعوب المسلمة، فليست هي ميراثاتّا أو مالاً





الوالي العام العادل، تقسيماً عدلاّ، دون اختصاص أو زيادة للأغنياء:

قيل الدولة بالفتع والضـم واحدة، وقيل : الأول لما يتداول من الحال، والـ،
 الأغنياء ودُولتهم طبقية عارمة ظالمة لا يقرها الإسلام ولا أية شريعة من



 والاستصلاح، وكما هو صالح الشعوب المسلمة، وأما أن تتنقل دُولة المال الا ودَولة الحال بين الأغنياء، أو الأقوياء أم من ذا؟ فلا الا
 صنون الأموال إلا وتد تسمه فامطى كل ذي حق حقه . . . والأنفال إلى الوالي (المصلر
(r77




 الالخيار وشردمم وآوى الطرداء اللعناء وجعل الأموال دولة بين الأفنياء.

إنها قاعدة كبرى من قواعد التنظيم الإسلامي اقتصادياً وجماعياً، تمثل
 فيها، ولكنها محددة بقاعدة عدم اختصاص دُولة المال بين الأثرياء، ممنوعة عن الفقراء فكل محاولة وكل حالة تفضي إلى دُولة المال بين الأغنياء، أو دَولة الحال بينهم أو بين الأقوياء، إنها حالة سيئة ومحاولة الا الا التنظيم الإسلامي الذي لا يؤصّل إلا أهـالة الحق والعدل أينما حل، ومن أي حصل.

 فدولة المال وتكنيزه وتضخم الثروة، إنها مما لا تتوافق والروح الإسلامية العادلة الفاضلة.

ويما أن النظام الرأسمالي قائم على دولة المال بين الأنرياء، وعلى الحكرة والرباء، وعلى عدم الإنفاق للبؤساء العججزة المعوزين، فالنظام الاقتصادي الإسلامي منه براء.
ويما أن النظام الشيوعي لا يحترم الملكية الفردية العادلة، ولا يعدل بين السعي والمنتوج تماماً، فاقتصاد الإسلام منه براء، طالما كان أثبه به في بنود.
وإنما الإسلام نظام خاص فريد متوازن الجوانبه، لا شيوعية ولا رأسمالية مهما تشابهتا معه في جوانب لا محيد عنها في كافة المتخالفات. فعلى الشعوب المسلمة المحروومة المحطمة المظلومة كفاح صارم ضـد دَولة الحال ودُولة المال على ذوي الأثرة والكبرياء فيهما، لإيصال كل ذي حق إلى حقه، ولتسود الجمماعات المسلمة دوَلة الإسلام ودُولة لصالح

الجمماهير كلها، ولن تتحقق هذه الدولة الكـريمة إلا على ضـوء اتباع
الرسول

الْ الِمقَابِ|
 الرسول حسب ما يراه، وكما يُروى عنه هِ الا
 عامة أن الرسول يروى عنه

المال والنهي عنه، مهما نزلت بهذه المناسبة.
فهذه هي النظرية الدستورية الإسلامية أن أحل القانون من الها لا لا سواهـ الها وتطبيقه من رسول الهِ لا لا
 التقنين برئيس الدولة الذي هو بشر كسائر البشر يخطىء وينـئ ويسهو ويجهل

ويميل
نحتج بهله الآية فيما نحتج لحجية سنة الرسول قولاً وعملاّ وتقريراً، أنها من سنة اله، وأن ما سنه ليس إلا بما أراه الشه. تم تختم الآية بذيل يربط هاتين القاعدتين الرئيسيتين بتقوى الشا : وَّآتَّقُوا (1) الكاني بإسناده إلى الميثمي عن أبي عبد الها الصادق




 على أية حال، يؤتيها من يشاء ويمنعها عمن يشاء، فلدولة المال عامة لجميع
 بين الناس، إنها لله ولرسل اله الحاملين المبلغين رسالات الله، ولا يخشون

أحداً إلا الله وكفى باله حسيباً .
ثم آية الأنفال تختصها باله والرسول، وآية الفيء تعمهها والأربعة الباقية، تم الآية التالية تختص بالذكر الفقراء المهاجاجرين . . . مـما يوحي بتفويض الرسول في الفيء والأنفال، وأن النسب ليس شرطاً أصيلاً في استحقاقها :




 يروى أن الرسول الا
 وأولي الأمر فيه الخيرة.




 ألنَّهُ بقلوبهم وسيوفهم في أحرج الحالات، لا ملجأ لهم سواه، ولا ولا جناب



فهؤلاء الككرام لهم نصيب من الفيء، للفقر والإيمان والجهاد، وهم
 والمكان قبل أن يهاجروا :




 فكما يطمئن الإنسان إلى داره، اطمأن هؤلاء الأماجد إلى إلى إيمانهم الرصمين اللحصين واستوطنوه، وطناً أليفاً أميناً للروح، كما الدان الار مأمن للجسم.



 فهؤلاء الأنصـار تبوّهوا مكاناً يناسب الإيمان، عـمّروهـما وتهيؤوا لاستقبال الرسول وللوافلدن المهاجرين، وهذه هي التبوئة الحقيقية العادلة، فإن المهاجاجرين
 بعدما اضطهدوا ولاقوا ما لاقوا من الأذى طيلة المقام بمكة، فإن أهلها (1) اللدر المنور 1: 190 - أخرج الزيير بن بكار في اخبار المدينة عن زيد بن أسلم قال قال
 ومجبورة وتبدد ويثرب والدار) .


كانوا يدمرون الدار والإيمان، فهاجروا إلى من يعمرون اللدار والإيمان، لهم ولـمن سواهـم سـواء، يـملكهـم الـحب في الله ويـملكونـه اوهل الـدين إلا (1) الحب؟|(1)
 فقد كانوا يتسابقون إلى إيوائهم، واحتمال أعبائهم، لحدّ كان الـمهاجرون يقترعون لأنفسهـم لـدور الأنصار، إذ كانت مفتتحة لهـم الأبواب أكثر من
 في متطلبات عيشتههم، ولا سيما مع الضيوف: الواردين، ولكن نفوسهم الأبيّة، وصدورهـم الممنشرحة، لم تكن توجد فيها حاجة ممـا أوتوا من بلغة العيش رغم حاجتهـم الممدقعة اليه، ولا حاجة مـما أُوتي الـمهاجرون من الـفـي خَصحامَةُ ه : حاجة مدقعة، والخصاصة في الأصل هي الفُرجة، وهم لم يكن لهم مـا يسدُّ فُرج الـحياة، ورغم ذلك، ومع حياتهم الـمعيشية المـمختلفة، هؤ لاء الأنصـار المحاويـج آتروا الممهاجرين على أنفسهـم مرتين : فيما أُوتوا من الفيء، وفي أموالهم الـخاصة، تشجيعاً لجنود الهجرة، وترغيباً للتضحية في سبيل الله، والإيثار على النفس، رغم شحِّها أو حاجتها، إنه القمة العليا من الإنفاق، وقد بلغها الأنصار في تلك الظروف الصعبة الملتوية، وكـم من بون بينهم وبين من يؤُترون الحياة الدنيا وهم أغنياء:

ولقد قال النبي وأموالكـم وقسـمت لكـم من الغنيمة كـما قسـمـت لهـم، وإن شئتم كان لهـم
 اللدين) يعني الحب في الها سورة الأعلى، الآيتان: IV IV .

الغنيمة ولكـم دياركم وأموالكـمَ، فقالوا: لا ، بل نقسـم لهـم من ديارنـا


 (1) وسواهم كما في أسباب التنزيل






وحينما يمدح اله تعالى من يوقَ شَّ نفسه، بوقاية صاحبها وتأييد الله، يندد بمن لا يوقَ، فهو شحيح على المؤمنين وعلى الخير أينما حلّ وارتحل :







 ان يكرن له بالحل والحرام، ولا يتنع بما رزته الها اله

سورة الأحزاب، الآيتان: 1A، 19. 19.

وكما أن لشُحِ النفس دركات، كذلك لوقايته درجات، منها آلا تشح عن
 ألا تشح عن المندوبات كقري الضيف كما عن الرسول كنّ فيه فقد برىء من الشَح: مَن أدى زكاة ماله وقرى الضيف والـو وأعطى في




وحدّ الإيثار أن يتجاوز نصف ما عنده، فالنصف سواءٌ وليس إيثاراً،


اللدر المنور 7 197 - أخرج ابن المنذر عن علي بن ابي طالب بال : من ادى زكاة
مالد نقد وتى شح نفسه

المصلر - أخرجه الحكيم الترمذي وابو يعلى وابن مردويه عن أنس تال قال رسول
وني من لا يحضره الفقيه: نم تال الشرك)
المصلر - أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن مردويه واليهغي عن أبي هريرة عن
النبي
كما في المصدر أخرج أحمد والبخاري في الأادب ومسلم واليهتي عن جابر بن عبد الشا أن




 اله 屋

 ليس عنده شيء، ويعطف من عنده توت شهر على من دونه؟ والسنة على نحو ذلك؟ أم ذلك =

الإنسان.
ولا يعني الإيثار أن يترك الإنسان نفسه وعياله جياعاً عُراة، فإن ذلك
 الاخمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان وهو



 صغار: الؤ أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنوه مع المون المسلمين بترك صبية صـغار يتكففون الناس||(r)


هؤلاء المهاجرون والأنصار الذين مدحهم الله على سواءه وأشركهم في
قسمة الفيء والأنفال، فهل إن هذا وذاك يختصهـم؟؟ كلار! بل :

 هذه الآية تلقي ضوءاً عاماً لجميع هؤلاء الذين حياتهم حياة المهاجرة
=
 والأمر الآخر لا يلام ملى الكفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
سورة الإنسان، الآية: A.


سورة الفرتان، الآية: TV .

والنصرة في سبيل الله والمحبة والإيثار في الله، من كانوا وأيا كانوا وأينما كانوا، فإنما الأهـل الأول والأخير هو الإيمـان والـعمل الـهـالـح، دون
 لهم فضلهم، ولكنما السبقة والسباق في الإيمان أيضاً قد يحصصلان بعد البداية، أو كأفضل منها أحياناً، وفي ظروف أشد خطورة، وأجواء أظلم
 جاؤوا للإيمان كما مم، أم جاؤوا إلى الوجود ونشوا في جو الإيمان، بَعدية كونية أم كيانية يجمعهما أنهم مؤمنون، وهذا عطف على الفقراء المّا المهاجرين،
 في تقسيم الفيء والأنفال، مما يدل على شـمول الفيء لكا لكا الفقراء، وإن كان بنو هاشم أولى إذا ساووهم في الإيمان أو سابقوهم. فهذه صورة نالثة وضيئة عن المؤمن الحقيقي، تطمئنه أنه لو حرم الهجرة
 الهجرة والنصرة في الله دون أن يخاف أحداً إلا اله.

 انفصلوا عن إخوانهم المؤمنين، الأنصـار والمهاجرين، زماناً ومكاناتا، ولكنهم لا ينفصلون عنهم أخوّةً وليماناً، فقد تتجلى فيهم الآصرة الباهرة التي تربط هذه الأمة بعضها بيعض، والتي تتخطى الزمان والمكان، وكا ولا ما سوى الإيمان، فلا يحبون لأنفسهـم ويطلبون، إلا ويطلبونه ويحبونه لإخوانهم الذين سبقوهـم في الإيمان، وليس تقديم أنفسهم في الدعاء إلا

تبوّهأ لها لكي تستجاب دعوتهم لإخوانهم، ومن ثم لأنفسهم، ومذا لون الون من ألوان الإيثار، بالنسبة لمن سبقوهم أحياء وأمواتأ.
 الغُل": القيد، فكما الغُل قيد للأجسام، كذلك الغِل قيدُ للصدلور والألأرواحِّ
 بسـعيه :







 َ



















: (15)
 هؤلاء يقولون لإخوانهم في الكفر : يهود بني النضير، فليست الأخوَّة في
 المؤمنين إخوة فيها، كذلك الكافروون إخوة في الكفر، مههما اختلفت أواصر القرابة والعنصرية واللغة وما شابهها هنا وهناك .

إن الأخوة على ألوان يجمعها الوجه المشتركُ بين جماعة

 في العقيدة أو تباعدوا في النسب.




(1) (1) سورة الالحجران، الآية: بالآية: •Y.1.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون


 يفضحهم أن نفاقهم مزدوج، ينافقون إخوانهم كما نافقوا المسلمين وَآَلَّهُ


مدروس من إخوانهم المنافقين•


فقد كان لا بدّ للمنافقين أن يفوا لإخوانهم بوعدهـم في هذا الثالوث المنحوس : فيخرجوا معهم إن أخرجوا، وينصرونهم إن قوتلوا، ولا الا يوّلوا
 ما فعلوا من ذلك شيئاً، وكيف بالإمكان تكذيب القرآن رغم واقع الاختيار لهؤلاء الذين يتربصون بالإسلام الدوائر، ولكن عليهم دائرة السوء وكلمة اله اله هي العليا، فلقد وقع ما نُبِّ النبي من كيد المنافقين، كما وقع مئات ومئات من هذه الأنباء الغيبية، التي هي حج الي إنهم يجمعهمم: آلا عزم لهم ولا حزم إذ لا مولى لهم عليه يعمّم فهم يرهبونكم ولا يرهبون الله، رغم حصونهم بعِدتهم وعُدتهم:
 هؤلاء الإخوة في الكفر يرهبونكم ولا يرهبون اله كرهبتكم أنتم عبيده!

 يعرفوكم حتى لا يهابوكم (اومن خاف الل أخاف الله منه كل شيء ومن لـم
 والجبروت يُرهب منه كما يرهب من الله! ولا يجتمع في قلب خوف من الشا
 الحقيقة يخافون عباد اله أشد مما يخافون الله، أو لا يخافونه أبداً، ولذلك تراهم يخالفون وعودهم لإخوانهم رهبةً منكم.

مُ





 يتكلون إلا على العِدة والعُدة، إذ لا إيمان لهم به يثبتون، ولا ولا مولى لهم علي يتوكلون، فهم يقاتلونكم متكلين على هذه المعدات الحربية، وأما في غير حصار ولا جدر فهم يهربون ويتساتطون رهبة منكم وخوفاًا، وكما نلمس هذه الحالة البئيسة من الكفار طوال التاريخ، نلمسها في حروبهم مـر الـمار المؤمنين

 تفرق المؤمنين وابتعادمم عن مبدئهم، كما يشهد بذلك التاريخ تشهد الاشتنباكات المتواصلة بين الفدائيين والصهاينة بصدق هذه

$$
\begin{align*}
& \text { حيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا }  \tag{1}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: هو } \\
& \text { سورة البقرة، الآية: Y\&Q } \tag{r}
\end{align*}
$$

الملحمة القرآنية، فما يقاتلون إلا بتحصنات ومعدات حربية، فإذا انكشفوا
 العرب إلا قدر انتكاساتهم عن الروح الإيمانية وتفرقهم بينهم.



 يقاتلون ما ظنوا أنهم يقتلون ويحتلون، فإذا ظنوا أنهم يُغلبون أو يقتلون يولون الأدبار مم لا يُنصرون خلاف المؤمنين الحقيقيين الذين هم جميع في قلوبهمّ' فإنهم يرونهم منتصرين، قاتلين ومقتولين فلا يوّلون.

فمهما انتصر الكفار في حربهم مع المؤمنين، لم يكن يكن ذلك إلا لتا لتشابهـهم

 المؤمنون، كما في معارك علدَّة، ويعاكسه عكس الأمر أحيانآ، فيما كانت القلتان بجانب الكفار دون المسلمين فانتصر الكفار، فليس إلا بتماسكهم أكثر من المسلمين - رغم شتاتهم جميعاً - كما في الدرووب الإنسرائيلية
الأخيرة، اللهم إلا حرب رمضان، إلا لمن رفضها عن دوامها حتى النصر.
 الكبرى، وعدم الاكتراث بالطاقات المعنوية مع العناية بالمعدات الحربية، من عدم العقل.
 مثل هؤلاء الحماقى كمثل مَن قبلهم كالمشركين يوم بدر، وكبني قينقاع
(1) بأسهم: على أنفسهم مو بؤسهم وعلى فيرمم هو ترتهم، نالمعنيان مما منا معنيان.

وأضرابهم من الخونَة الناقضين عهودهم مع المسلمين، فقد كانت وقعة بني


 من ذلك فاستكبروا قائلين: إنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب؟ والـو اله لـّن حاربناك لتعلم أنا نحن الناس! فأخذوا يتهرجون متحرشين بالمرا بالمسلمين حتى جردوا امرأة مسلمة عن ملابسها في سوقهمّ، فاندلـع الدروب بينهم وبين المسلمين وحاصرهم الرسول ومن هم النسناس! وكان ما كان من خداع المنافقين معهم نظير بني النضير، فـأجـلاهم رسـول اله
 أَلِيمٌ في الأخرى، هؤلاء الكفار مع إخوانهم المنافقين.
ومثل عام شامل عن عمليات المنافقين الخادعة اللئيمة المشؤومة:


: أَظَّلِمِينَ
مئل حزب الشيطان هؤلاء، المضلّلون والمضلَّلون، كميثل زعيمهم الأول، دائباً في تضليلهم، آثباً عنهم آخيراً، متبرئآ منهمه، وكما فعل





وهذا هو دأبه الدائب: يعِد ويخلف، نفاقاً عارماً يعيشه، وعجبٌ من هؤلاء الذين يتبعون خطواته وهم يبصرون، وكما فعل بالمنافقين يوم بدر، وبيني النضير، وكم لهما من نظير.
 أَـَغُرُ ه : نوع الإنسان، يأمره بالكفر بما يزين له ويزخرف فيتبعه من عميت






 (r)
 آلنَّارِج ابتداء من دار الفرار إذ عاشوا في نار التضليلات، والِّلى دار القرار
 اختلفا في مداه، فإنهما اثتلفا في معناه.

:
إن عقائد التقوى وأعمال التقوى لبناتٌ لتبنّي شخصية الإنسان للحياتين، فلتنظر نفسٌ إنسانية ما قدمت من صالحات أو طالحات لغلي، تقوى تتبنى

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنفال، الآية: ع^ } \tag{1}
\end{align*}
$$

حياته الطيبة، أو طغوى تتبناها مرذولة نجسة، تهدم صرح إنسانيته، فلتنظر لتقدم ما يقدمه دون تأخير، وتنكير (نفس" يوحي بقلة المراقبين لأحوالهم وأعمالهم كما هو الواقع - وبين المتقين أيضاً - فالمععروف الساري بين
 العقائدي والعملي بتقوى النظرة والرقابة لما تقدمه نفسه. فواجب الإنسان آن يقدم كل يوم لغده، وكل غدل لما بعده، فيتخطى - هكذا - حياته الدنيا، إلى غد الأخرى، متبنياً صرح الحياتين دائباً (فمن ساوى يوماه فهو مغبونها مقدماً
 حياة التقوى ليعيش مع الله حياته كلها، وعلّ تثنية التقوى في الآية بدهأ

 كما وأن تنكير (اغدله يوحي بعدم اختصاصه بغد الآخرة.





: (YaY
 جرير تال: كنت جالساً مند رسول الشا
 والعرى والجرع تغير وجه رسول الها



 من تمره، لا يحقرن شيء من الصدقة ولو بشق التمرة، نقام رجل من الأنصار بصرة في كفه=

فواجب النظر إلى ما تقدمه أن يكون عميقاً أنيقاً، من نظر البصر والبصيرة نظر العقل والفطرة والسريرة، على ضوء الشريعة الإلهية، دون أن تتخطاها إلى إلى الم ميول الهوى، والعقل المتحلل عن وحي اللمماء، وهذه هي المراقبة التي أمرنا


: (我)
 أشركوا به، أو نسياناً في عقولهم وفِكَرهم فشكّوا فيه رغم يقظة الفطرة، أو



 وفكرياً وعملياً، ثالوت منحوس يخلف الفسق والبوار، مهما كانت دركات عـدة: مـن خـلاف الأولى والـفسـق والكـفـر والإلـحـاد، كـمـا أن ذكـر الله درجات، من الإسلام والإيمان والعصمة الإلهية.
=



 الأكبر



$$
\begin{align*}
& \text { سورة طه، الآية: 110. } 11 \\
& \text { سورة الأعران، الآية: } 01 .  \tag{array}\\
& \text { سورة الفرقان، الآية: 1A } \tag{£}
\end{align*}
$$

ومن عقبات وعقوبات نسيان اله أن يُنسيهم أنفسهم، فـ المَن عرف نفي رئ فقد عرف ربها كما أن مَن ذكر نفسه كما مي، ذكر انكر ربه، بما في النفس من




وليس نسيان الله لـمن ينساه أن يـجهلهم أو يغفل عنهمّ، وإنما أن يعاملهم معاملة الناسي لرعيته فيذرهـم في طغيانهم يعممهون وفي غيّهم يترددون، ويكلـهـم إلى أنفسهـم، فهـم إلى بوار يتـردّون، وإلى شـر دار
 تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدآها .


 الفسق المطلق : الخروج عن الطاعة، لما أخطاً نفسه فخرج عن طوره.
:

 وإنما الفائزون: الظافرون باللخير مع حصول السلامة، هم الذأكرون، فذكر


سورة آل عمران، التوبة، الآية: الآية: .

ليس بين الفريقين المتفارقين مفرق طريق ولا أنصاف حلول، لا يلتقيان في أي مفرق ولا أية سمة أو خُطة أو سياسة، في أي من عوالم الوجودا

 ولَّوْ القرآن، فلو كان يعي القرآن ويعرف البيان لخشع في سماعه قلباً وقالباً،
 الواعي أحق بذلك وأحرى، إذ كان واعياً لقوارعه، عارفآ ببوارعه، عالماً بصوادعه، فيا للإنسان غير الخاشع ولا المتصدع من قلب قاس دون حراس


 أهل المشاقة والعناد، وما أكثرهم من عتاد، لا تلين قلوبهم لذكر الهّ، فلا


 من مس القرآن في كيانهم، هؤلاء يتذوقون تلك الحقيقة المشعة التي لا يعبر
 غير المقلوبة، لا تثبت له إلا أن تتفتت وتهتز هزات وتحوّلات لا قبل لها الا يحوِّلها عن قلب التراب إلى مجلى أسماء وصفات رب الأرباب، تخلية لها

فالفرق يين الششوع والخشية أن الأول للقوالب والثاني للقلوب، فلو كانت للجبال تلوب
 سورة البقرة، الآية: VE.
سورة الزمر، الآيتان: YY، YY،
 فيتذكرون بها لما يتوجب عليهم أن يكونوا وجاه هذا القرآن.
إن هـذا الـقرآن شـفاء للـقـلوب وللـقوالبب أيضـاً وكـمـا يـروى عن النبي
 الآيات التي تحمل التعريف باله وتوصيفه وتعديد أسمائه الحسنى:
 فإنها والآيتين بعدها تسبيحات مديدات بصفات مـجيدات عديا عديدة تمثل

 الـحجب، لا يرجى ظهورهـا لا للبصـائر ولا الأبصـار في أيٍّ من عوالمم


الأعظم الظاهر (r)

الدر المتور Y: Y Y Y - أخرج الخطبب البغلادي في تاريخه قال أبنانا ابو نعيم الحانظ النبانا






 اقرأ على كل ورم آخر سورة الحشر (نور الثقلين 0: YQع).
سورة ط،، الآية: A.

راجع تفسير سورة الثوحيد في ج •
 وشهادة عندنا، يعلمه علماً يُعتبر الكـل بالنسبة له شهادة، فإنما الغيب

 والذي لم يكن بعد فإنه من أغيب الغيب لحلّ كأنه الغيب فقط(1) . وعلّه لأن
 الغيبب الغيب: غير الكائن، مـختص باله، وإن كان يظهر على بعضه من ارتضى من رسول، وفي تقديم الغيب على الشهاده اليـحاءٌ لطيف ألا فرق بينهما عنده تعالى لحدٌ كأنه أعلم بالغيب من الشهادة!
 خاصة فإنها الرحمة الخاصـة الما وهما تشـمـلان كافة الصفات الإلهية ذوات الفاعلية والعلاقات العامة أو الخاصة بالكون الحون، على علم نافذ فيهما دون عزوب عن أية خافية. توحي هذه الصفات الثلات بعد تصريحة التوحيد، بوحدانيته تعالى في علمه ورحمانيته ورحيميته، ما يشمل توحلـو الوحيده في كافة صفاته وأسمائه


ومن تم تبرز هذه الثلات، بعد الحياة العقلانية العقيدية للإنسان، تبرز في حياته العملية، في كمال منهجه تفكيراً وشعوراً وسلوكاً، أنه مراقب من الله، وغريق في رحمانيته ورحيمينه، فلا يغفل ولا يطغى

 أُسماء أخرى نمان بعد الثلاث، وهي كلها بعد توحيده الذي هو أم


الأسماء، وهذه الثممان تفاصيل لتلكم الثلاث، إذ إنها من شؤون علمه


وعلّ هذه الثمان حملة عرش الأسماء والصفات، وكما أن لعرشه تعالى يوم القيامة حملة نمان .






سيد سواه.
 ويجب في الملك إلا وفيه حقه غير المحدلود، لا يملك إلا بقداسة، ولا
 اللانهائية مشعة في الملك الإله دون من سواه، ومن قدوسيته سلامه:





$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: 1A. }  \tag{0}\\
& \text { سورة يونس، الآية: YO Yو. }  \tag{7}\\
& \text { (V) سورة المائدة، الآية: } 17 \text { (V) }  \tag{६}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: IYV. }
\end{align*}
$$

(1) سورة الإسراه، الآية: 111)
(Y) سورة طه، الآية: (Y)
(Y) سورة آل عمران، الآية:

سورة المائدة، الآية: IV




أجل إنه سلام دون سأم، وليس السأم إلا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير فعذابه السأم سلام في حساب الحق والعدل، وكما أن سلامه لغير أهله - والعياذ به - سأمٌ في هذا الحساب، فالْ فير فير كله بيديه والشر ليس إليه، فإنه يؤمن ولا يؤمَن عليه:
 أجمع مما تتعرض لهـم من بواعث البوار، به وبما يرسل عليهم حفظة : وُرَهُوُ
 والانحراف يوم الدنيا ، وعن ذلة العذاب والانججراف في النار يوم الدين، فهو مؤمن بعد له وفضله من يستحق الأمن أو لا يستحقه، فضلاًّ منه لمن يستحقه .
 قبله من كتاب:
 الملك القدوس السّلام المؤمن:




(r) (reَلْمُونَ

| (£) | سورة يونس، الآية: 1. |
| :---: | :---: |
| (0) (\%) (\%) | سورة البقرة، الآية: Mr |
| (7) (\%) | سورة آل عمران، الآية: ¢ر. |


 القالب، فهو جبار في الإصـلاح، لا تحمله إلا هذه الآية، تم أهل الطغ الطوى



 وهنا جبار يكسر الججير، فأين جبار من جبار سبحان العلي القدير، ولا ولا يوجد جبار في الإصلاح إلا اله، حتى ولا رسول الشا

 أفعالهم، أو في أحوالهم المنكسرة التي تتطلب الجبر، وللعار الْمارفين نصيب من

 إلا الله، فمن سواه صغار في صغار (اوالكبرياء ردائي فمن شاركني في ردائي ألبسته نوب الذلّ"(1)، فهنا تكبُّر بالحق بمعنى التعظم وإظهار الكبرياء، وآخر

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الشعراء، الآية: •14. }  \tag{r}\\
& \text { سورة القصص، الآية: } 19 . \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة ق، الآية: } \tag{₹}
\end{align*}
$$

 الثقوى ومجانبة الطنوى، ويكسر منها الهوى الطائشة والثهوات الفاريا الثاحشة، ويترنع مـا
 سورة الرعد، الآلية: 9 . 9 .
سورة الحج، الآية:
حديث قدسي



وكما الجبار في الهه تحمله فقط هذه الآية، كذلك المتكبر، فسائر
 يتظاهر بالكبرياء وليست له ولن تكون، وذلك حق تظهر الكبرياء في صفاته وأفعاله، مما تدل على كبرياء الذات، دون ركن تكلُّف ولا ادِّعاء، فهو متكبر :

 الصغار، وعلى من سواه فإنهم كلهم بجنبه صغار.



صفات أخرى ثلاث، تمئيلا عن أسمائه وصفاته الفعلية الظاهرة في خلقه،
 العود، فهو يخلق عود الخخلائق تم يبرئها : بريئاً هو من تفويت وتنقيص، وبريئة



(1) سورة الأمران، الآية: 1ع7.
 والمتكبر أمم منها ويتع ني معناه القرينة كما منا. (r) سورة الملك، الآلة: r.

 والتقلير وقبلهما الخلق وبعلهما التصوير، سبحان العليّ القدير .

ومهما كانت هذه الصفات مترتبات زمنياً في الخلق، ولكنها موحدة في ذات الله، فإنه خالق إذ لا مخلوق، وبارئ إذ لا مبروء، ومصورّر إذ لا صورة!
 الفعل، وحسنى الأسماء والصفات هي التي تليق بهذه الذات، والقبيح كل



والإلحاد في أسماء الله أن تختلق له أسماء لم يسمّ بها نفسه، أو تفسر أسماءه بما لا يليق بذاته المقدسة، وعلى المؤمن أن يستوحي من أسماء الشا
 أمكن، لا تشُّها إذ لا يمكن، وفي المروي عن الرسول الا الرسول الجنة(r)، إحصاء في القلب وإحصاءً في القالب، في عقيدة الإيمان وعمل

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإنفطار، الآيتان: 1 ، r }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعراف، الآية: •1A. } \tag{r}
\end{align*}
$$







 الفاطر . الفرد. الفتاح. الفالق. القديم. الملك. القدوس. القوي. القريب. القيوم.

الإيمان، ويُروى عنه


استأثرت به في علم الغيب|(1)

فألسنة الكائنات من الأرض والسماوات ناطقة - بياناً أو برهاناً - عما لا يليق بالألوهية، وعن أن يكون له شريك في الـو الملك أو وليّ من الذلّ فكبِّه تكبيراً .

= المصور. الكريم. الكير. الكافي. كاشف الضر. الوتر. الوتر. النور. الوماب. الناصر. الواسع. الودود.
الهادي. الوني. الوكيل . الوارث. البر . البامت. التواب. الجليل. الجير . الجواد. اللخير.


 كابنا : حوار بين الإلهين والماديين) .

I


مدنية - وآياتها ثلاث عشرة












 ولطفه الخاص بالنساء، بدل ما أهينوا طوال التاريم التاريخ، وكما لا نرى سورة تتسمى باسم الرجال إلا بعض رجالات الوحي : محمد - نوح - إبراميم - يوسف - هود - يونس - ثم واسم يشملهم أجمع (الأنبياء).












ملامح هله الآية وما بعدها، ومصارحها أيضاً، تشهد أنها نزلت تنديداً



 الهزيل الإيمان بموادتهم، فقد تخطاما إلى إلقاء أسرار النبي بالمودة، يتسقطهم أسراره ذات الخطورة، فإلقاء المودة شيء، والالِّلاء بالمودة شيء آخر يتطلب مفعولاً به محذوناً، وما مو إلا أسرار النبي

وكما تقول الروايات(") كما وأن نفس الإلقاء إيحاءٌ بكيان هذه الولاية، أنها ملقاة مفصولة عن القلب، بمكتوب أو سواه بعث لهم سراً.
 منهم ألقوا إلى المشركين مسرِّن شيئاً من الأسرار، وقد فضحهرم الهُ كما
 ولكنه ضـلال عن سواء السبيل، فما دور الأرحام والأولاد الاد بجنب الألاء الإيمان إلا دور الأغارب البعيدين سواء، فلماذا الاعتياض بإلقاء الأسرار بهم بالمودة؟


يقف الإنسان هنا حائرآ من فعلة حاطب وأضرابه، وهو مسلم مهاجر ، فيا للنفس البشرية من منحنيات عجيبة، قد يحتمي لمن يعانده حفاظآ على قرابته



اللدر المنور Y : Y Y Y ا أخرج أحمد والـحميدي وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود







النبي وروى القتي الن حاطب بن أبي بلتعة تد أسلم وماجر إلى المدينة وكان مالي اله باله بمكة وكانت






بالـحق الذي جاءكم من الها يـحمله رسول اله

 فمفاصلة أعداء الله من شروط الإيمان الذي يدفعكم للخروج عن الأموال والأهلين جهاداً في سبيل الها وابتغاء مرضاة الها

فكيف يوادهم ويلقي إليهم بالمودة أسراراً، مَن هم رجال اله المّ المنتسبون إليه اللذين يحملون شارته في هذه الأرض المغبرة، ويمثلون شاشة الحق في مصارح ومسارح المجتمع المتصارعة؟ .. إنه ليس إلا ضـعف الإيمان ولمّا ينضج، وإنه من عقبات رواسب الأواصر القريبة، والعصبيات الصار الصغيرة، والقرابات التافهة، التي يجب أن تذوب في بوتقة الإيمان ولمّا تذب! ولئن سأل سائل : إذا كان هؤلاء أعداء اله وأعداء المؤمنين فكيف بالإمكان موالاتهم والإلقاء إليهم بالمودة، والقلب لا يتحمل المتناقضين؟ فالجواب: إن الموالاة هنا ليست هي القلبية، وإنما ظاهرية دفاعاً عن شرِ



نم هذه الآيات وإن كانت تنديداً شديداً من زاوية بمن اعتمل هذه العملية المنا النكراء الخائنة، ولكنها من زوايا أخرى بين محذرة الكفار المستغلين، ومربية البعض من المؤمنين المستغَلين الضالين هنا سواء السبيل .

فهنالك نقف مرة أخرى وقفة الحائرين أمام عظمة العطف الرباني بشأن
 فعلوا، وندمهم عما افتعلوا كما فعلوا، وكذلك العطف النبوي المعطوف إلى العطف الرباني بخلقة العظيم إذ لا يعجل بحاطب حتى يسأل: (ما حملك

على ما صنعت؟" بكل رحابة صدر وحنان، فلما صـارحه بما قصد مجيباً عتاب الرسول



 آشهد أن لا إله إلا اله وأنك رسول اله حقآ"(1)

هنا يكف الصصحابة عنه بقوله ولينتهضه من عثرته من فوره، دون مطاردة ومشاردة.

ونجد خلاف هذا الحزم في الخليفة عمر، إذ ينظر إلى العثرة ذاتها ،
 فدعني أضرب عنقهلا، فأين علاج من علاج فيه كل فجاج وحراج! وفي أحاديث عدة أن النبي






تـم هـا الـخطاب اللطيف العتاب يـجعل من هـذا الـمؤمن الـجاهـل الضـعيف مؤمناً عارفاً قوياً نادماً على ما افتعل، وينبّه سائر المؤمنين آلا يفعلوا فعلته، مبيناً مع الآيات التالية أخطارها : (1) الفقرة الأولى في اللدر المنتور، والثانية في تفسير الثقي.


إن عداء هؤلاء الأعداء لكم مركوز في كيانهم وقلوبهم المقلوبة، مهما تظامروا بـالولاية، بغغية مسـاندتكـم إياهمر، إلقـاء: بالـموودة لهـم أسرار الرسول



 مدخولها، تكافح هذا الخططر الكامن، مـا دام المؤمنون متمسكونون بعروة الإيمان.

وبما أن البسط مقابل القبض، فبسط الألسن هو إظهار الكِلام السيئ فيهم بعد زمٌ الألسن عنهم، فيكون الكعلام كالشيء الذي بُس بُسط بعد انطورائه والظهر بعد إخفائه، وكذلك بسط الأيدي، وإن كان هذه ضـر بارها بالإيقاع وتلك ضررها بالسماع.
والثّقفف: الحِذق في إدراك الشّيء وفعله، فإذا أدركوكم وسيطروا عليكم


 ويرجعوكم عن الإيمان، ولحدّ المستحيل الموحى به بــ الولوه .
فهم دائماً ينتفعون ولا ينفعون مهـما تظاهروا بالوداد، وإنما هم شداد في عدائهم العارم، فكيف تتولونهم؟.

تم ولو يتولونكم في التخفيف عن أرحامكم وأولادكم ولن يخففوا، ف :

: بَهِير" (
 فوشائج القرابة المتأحلة في كيانكم، المشتجّجرة في زوايا قلوبكم، إنها قد تنسيكم ما يتوجب عليكم في ظل الإيمان باله، فإنه الوشيجة الدائبة التي لا لا انقطاع لها ولا فصال، لا بد أن تنسي المؤمن سواها من الوشا الوشائج على طول



الأعلى ليذيبوا سائر الوشائج ولا يُذابوا فيها .



: (56)
الأسوة كالقدوة، هي الحالة التي يكون عليها الإنسان في اتباع غيره،




 للرسول
 استناء، فأين أسوة من أسوة؟!
(1) سورة الاحزاب، الآية: اr.

وُتَدْ كَنَتْ لَكُّ. . . . توحي بأن هذه الأسوة لها كينونة عريقة مسبقة في المؤمنين، حسب التشريع الإسلامي، وكما هي شريطة الإيمان دوماً وخريطة مستملكات الإيمان كذلك: (االتولي في الش - التبري في اللهال) وشيجته مشيجة -بقلوب المؤمنين
(\$) أكانوا معه في عصره، أم بعده بعصور، وإلى زمننا، وإلى يوم الدين، فإن


 السنّة حقها ومظاهرها، فإن المعية لها درجات، قد يكا يكون المععطوف أقوى - من المعطوف عليه، كما أن آبة الأسوة في محمد بقرنها بآية الأسوة في إبرامهيم الخاصة المقيدة - تشهد له بهذه الأفضلية الانية، إنها شجرة ضشخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال غرسها
 ! الأقدس محمد
 شين ورين، مـامـدة في وجه القرابات الكـافرة، قاطعة وشـائجها مهـهما تشجرت واستطالت وحتى الأبوة والعمومة، لحد الكفر بهـم ونـرانكرانهم كأن


 عن وجوه الكفر في كتاب الش هِ


 وبداية الولاء، فإذا آمنوا زال هناك كفران: كفرهم باله، وكفر المؤمنين بهم براءة وعداءة.




 حِفِينًا(٪) فوعد الاستغفار مربوط باحتمال الا هتداء، فلما طال الأمد وظن
 وهو بعد حيّ ظن إنه اهتدى، أو سوف يهتدي، وكان وكان فيما مضى من الضالين





فليس وعد الاستغفار في آيته، إلا نتيجة احتمال الا هتداء المشيرة إليه

 محظورة تطعاً كما في آيتي الاعتذار والاستغفار . فالمححرم قطعاً هو الاستغفار ووعده للمشركين من بعدما تبين أنهم
 سورة التوبة، الآية: 7 ع
(1) سورة مريم، الآية:

(Y) سورة الشعراء، الآية: (Y)

أصحاب الجـحيم، ولا يتبين هكذا إلا ممن نبت عداءه للحق بعدما جاءه كمن صرح بهم القرآن ومن تثبتنا عليه ذلك ولا نحتمل هداه . وأما المشرك المرجو هدايته، كآزر في ظن ابراهيم، إذ أمره بهججره ملياّ،
 وإذ لم يكن في استغفاره لآزر محظور، فلماذا الاستثناء فيه عن أسوة


 كان ماحبها معذوراً ظنّ الواقع، ولكنها محظور حسب الواقع إبراهيم يعد أباه الاستغفار مشفعّاًا له بأنه لا يملك من الها إلا الافتقار :
 الاستغفار، إنما دعاء معه رجاء: تسليم لها بلا حدود، وتسلُم لأمره بلا قيود، سممة إيمانية بارزة في إبراهيم طول حياته، ولأنه يحتمل مكيدة أبيه في ملامح وعده من هـره هِره الملي، يلوذ بربه أن ينجيه :
 يستغفر ربه لو جُعل فتنة للكافرين كما جعل في فتنته لآزر في استغفاره،



 الحسنة علماً وواقعاً، لا السيئة - ولم تكن في إبراهيمـ - ولا بلا بينهما : حسنة في ظنه، سيئة معلورة كما فعله إبراهيم، إنما حسنة خالصة:

هوَ الْتَنِّ
فيا لها من تربية رابية على الإبراهيمية الحنيفة، تختص الأمة الإسلامية، إذ تستخلص لهم خالص التربيات عبر الرسالات كلها، كما أن رسالتها خالصة الرسالات كلها، أو أنها الرسالة الإلهية وحدها، وما وسا سواها إنما





له أو توليتم عنه، سواء، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر(1)

(ر)
تلميح بفتح مكة المكرمة بصيغة الترجي : وَعَتَ آلّهُّهُ : منا موضع رجاء لكم، لا أن اللهيرجو، وإنما يُرجي المؤمنين بما كانوا يأملون علهم لتحقيقه


(1) (1) من صحاح الأحاديث القدسية: (يا عبادي! ! انكم لن تبلغوا ضرري فتضروني ولن تبلغوا نفعي




 أوفيكم إياما فمن وجد خيراً فليحمدالها ومن ومن وجد غير ذلك فلا فلا يلومن إلا نفسه (تفسير روح البيان للحقي ج 9 ص EVQ)

بالرجاء، ولكي يحيى المؤمنون حياة الرجاء، ليكونوا دائبي الحراك والسعي


عسى الله أن يعوضكم عن أرحامكم المشركين، بأرحام لكم مؤمنين في

 المتقاربين نسباً او صهرهاً أ
 ووقفت مع المهاجرين والأنصار تحت لواء التوحيد، مهما كان فيهم منافقون. وهكذا يعالج الإسلام وشـائج القرابات، ولكي يتخطاهـا إلى وشيجة الإيمان، خطوات وخطوات، ولكي يجتمع الجميع في حزب الله، والأخوة
 رَّ
من مظاهر المودة الموعودة بفتح مكة تزويج النبي أبي سفيان حيث أصبحت من أمهات المؤمنين، رغم ما كان من أبيها من عداء عارم، إلا أنه الآن عريكة أبي سفيان، فاسترخت شكيمته في عداء

إن المفاصلة بين المسلمين والكفار قاطعة شاملة، نم بينهم وبين
 مواصلة شاملة دون أية مفاصلة، والمودة الموعودة تشمل المواصلتين
سورة النجم، الآية: هQ.

 النجاشي فخطبها مليه وساق إليها أريعمائة دينار وبلغ ذلك أباما فقال: ذلك الفـسل لا يفلع

إن حرمة الـموادة تتركز على الـمعادين الـمـحاربين، دون الكفــار
المسالمين، فعاشروهم بالمعروف وأقسطوا إليهم علّهم يؤمنون :


فهؤلاء، برهمّ، والإقساط إليهم غير محظور، بل هو محبوب، وإنها من
 والعدل إلا مع المحاربين المعتدين، دفاعاً عن الحق، وحفاظآ على الحقوق .


إنها مقاتلة في الدين وتشريد ومظاهرة على إخراجكم في اللدين، هي
 تشهد له الروايات(1)، ولا أية مقاتلة ولا أي إخراج، فلو قاتلك الكافر على نفسه وماله وحقه، وأخرجك من داره التي اغتصبنها، فلا عليك ولا ولا لك

معاداته، ولا تحرم لك موالاته.
إنه نظام سياسي ثابت صامد للمسلمين ما عاشوا، دون اختصاص بمن مضسى من مشركي العرب، فهناك كانـانت امبراطوريتان قلان قويتان الفارسية والرومانية تحيطان بأرض الإسلام، بدأتا تجمعان له، إذ تشعران بخطورتهـه ،
(1) اللدر المنور Y: Y-0 - أخرج الطيالسي وأحمد والبزاز وابو يعلى وابن جرير وابن المنذر



 ^^1 إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل مديتها وتدخلها بيتها.

تؤلبان عليه الإمارات العربية وسواها، من مستعمراتها، كذلك وأضرابها من الدول المستعمرة المعادية للإسلام طول التاريخ، فلم يكن بد من من تطهير
 المرتزقة، ولكي تكون كلمة الله مي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
 فامتهانهم وتأنيبهم أو تأديبهم، بل النساء كذلك يدخلن في هذه البوتقة.












(1in)

أحكام عدة بشأن المؤمنات المهاجرات، تبتدئ بامتحانهن وتحرّي أسباب هجرتهن، ألا تكون وراء حب فردي في دار الإسلام، أو تخلصاً عن
 وتتهي بشرط قبول رسول الله تقول الروايات إن هذه الآيات نزلت بعد صلح الحدلـ الحديبية الذي جاء فيه : (على آلا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا) زعماً من
 بردٌمن إلى الكفار فيرجعن كافرات! فلما كان الرسول
 الإسلام في المدينة، فجاءت قريش تطلب ردّهن، زعم تنفيذ المعاهدلدة،
 بإيمانهن كيلا يكنَّ منافقات فترجع هجرتهن بالخسار على دار الإسلام.

وكيف الامتحان؟ هل إنه الإقرار بالثشهادتين ${ }^{\text {ال؟ }}$ وليس امتحاناً، فإنه


 أو أنه التحقق من واقع الشهادتين في قلوبهن؟ فهذا حق، ولكّ



عن الجبائي : لم يدخل في شرط صلع الـحديبة إلا رد الرجال دون النساء، ولم يجر للنساء
 المدينة وسألا رسول الش اله


 العهود مع من لم ينقضوها، وإن رد النساء المؤمنات خلان المصالئح الإسلامية جماميامية




ان يشهدن ان لا إله إلا اله وأن محمداً عبده ورسوله . سورة الحجرات، الآية: عا

 الالتزام به وبواقعها . إذآ فليكن الامتحان في أمثال هذه عملياً بعد الاشتراط، ليجمع بالا بين عمل الإيمان وعقيدة الإيمان، طالما لا يحصل مني منه اليقين، وإلما ولما العلم
 العلم الحقيقي كما الها يعلم:

إن حصيلة الامتحان مذا هي العلم بأنهن ما خرجن طان طامعات، وإنما



 بشروطها لا يمكن العلم بإيمانهن، إذاً :


 كذلك، ولأنه سبيل للكافر على المؤمن، وعليهم إذ انقطعت الصلة بينهم



 فقط هم شأن نزول الآية، إذ كانوا هم فقط في مكة المكرمة، أم أن الكفر

هو المانع إطلاقاً، كفراً بالله أو كفرأ بالإسلام، كما هو موضـوع الحكم
 كالصريح في موضوعية مطلق الكفر، وشأن النزول لا يخص الآية بنفسه. وتدل عليه آية البقرة أيضـا، إذ تعلل حرمة نكاح الـمؤمنة للمسرك



 والكتابية، إذ تعكس بينهما الدعوة والسبيل، وآية المـائدة تسمـح بزواج الكتابية للمؤمن، دون زواج الكافر بالمؤمنة كما يأتي.

وهل أن المؤمنة المهاجرة أو غير المهاجرة، غير العريقة في الإيمان، اللساقطة في الامتحان، هل يحل رجعها إلى الكففار، أو زواجها بها به بدوآ؟ هنا الآية لا تحرّم، وعلّه للظروف اللخاصة السياسية آنذالك، التي تتطلب تخليص


 تشمل كافة مراحل الكفر، ولا أقل من نسخ آية البقرة في عموم التحريم، آليةَ الـمتمتحنة في خصوصصها على المؤمنات المـمتحنات، ولنا

 وفي رجع غيرها من المؤمنات حرمة عادية، وقد تؤيده السنة(Y)
سورة البقرة، الآية: YY .

 الكافر، وحتى الكتابي الموحد، لا استدامة، ولا ابتداةٌ
 تذهب أزواجهم بما أخذن منهم هدرآ؟ كلا! إن الإسلام أعدل من هذا ولو بالنسبة للكفار المعاهدين:


 النفقات، وإنما على المسلمين رجع نفقات الزواج إلى الأزواج، نم وما هو
دور نكاحهن:
 لا محظور في نكاحهن شرط أن تؤتوهن أجورمن، دون أْ أن تحاسبوا
 الأول وقد مضى .


 بحجة قاطعة، وآيتنا هذه تنفي الجناح عن نكاحنها

 : = لا - ولا نعدة، ألان اله هِ (1) سورة الطلاق، الآية: ع.

الفرقان في تفسير القرآن//الجزء الثامن والعشُرون
الحكم بالمطلقات، لأن الآية بما قبلها، في بيان أحكام الطلاق، نم التريُّث أيضـأ لا دليل عليه، إلا أن لحوق الولد بالْفراش أقل ما يفرضـه هنا هو


 التريث للتعرُف إلى كونها حاملاً أم لا .
والخخبر الدال على عدة الطلاق(")، إضافة إلى أنه من الآحاد، يختص
 منا الأخذ بأقل العدد: عدة الطلاق.

وكما أن المرأة المؤمنة تنفصل عن الكافر دون طلاق، كذلك الكافرة
تنفصل عن المؤمن دون طلاق، لانفصام العلاقة هنا وهناك :

فلا يحل إمساك نسائكم اللاتي بقين على الكفر، والعصمة ما يُعتصـم به، وهي بين الزوجين علقة الزوجية الحاصلة بالعقد، ف : لا تقيموا على نكاح الكافرات وخلاطهن كأزواج، بعدما انقطعت عصـمة الإيمان وعلقته بينكم، بإيمانكم وبقائهن على الكفر . وحرمة الإمساك بعصـمة الكافرة - وقد كانت زوجة - تتخطاه إلى حرمة النكاح البادئ - وأحرى - فلا تحل الكافرات للمؤمنين على أية حالل، بداية واستدامة.
(1) فروع الكافي ج Y ص Y Y Y
 المطلةة ثلاثة قروء، فإذا انقضت مدتها فليتزوجها إن شاءت. ورواه الثيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

وهل إن الكـافرات هنا المسشركات، كمـا الآيات نـازلة فيهن وفي المشركين؟ أم هن والكتابيات، لأن شأن النزول لا يخص الآية بموردها ،
 (المشركاتا؟؟ وجهان أشبههما نانيهما، فلا تحل - إذاً - نكاح الكتابيات على أية حال لعموم هذه الآية.

 ومؤكدة أن المشركات في البقرة لا تعم الكتابيات، أو إذا
 المؤمنات على الكافرين مشركين أم كتابين، على قوتها، في عموم آيتي الممتحنة والبقرة.


 أنه مورد نزولها .

تم آية البقرة، وإن كانت تتختص الحرمة بالشرك دون مطلق الكفر :


 (1) يَّذَّكُّوْنَ

هذا - ولكن الغاية التي تزيل الحرمة: (احتى يؤمن. . حتى يؤمنوا"ه إنها تضم الكتابيين والكتابيات إلى جماعة الشرك، إذ لم يؤمنوا ولم يؤمن،

واحتمال أن الإيمان هنا هو الخخروج عن الشرك فيعم الكتابي، أنه - على
 اختلفت نار الدععوة بين المشركين والكتابيين، وعلّ اختصـاص المشرك بالذكر بحساب أنه الأصل في الحرمة، التي لا علاج لها ولا استثناء فيها، دون الكتابي
وأخيراً تأتي آية المائدة - وهي آخر ما نزلت، ناسخة غير منسوخة




فإنما خرجت عن حرمة الزواج الكتابيات، على شروط فصلت في الروايات دون الكتابيين على المؤمنات، فهم باقون على قوة الحرمة برمع بعمومها
 فسيطرة الزوج على الزوجة في مختلف الطاقات والإمكانيات والمتطلبات تجعل لدعوته إياها تأثيراً، دون العكس، إلا بالمغريات والملهيات، المدات الدعوة إلى النار لها زوجها المؤمن، أو ولدها الدها، فهذا الزوان ألجا أيضاً محظور، وكما تؤيده الروايات.
وما الطف التشريع في هذه الآيات الثلاث، إن الأولى تعم الحرمة في
 والمشركات، مع التلويح - لمكان الغاية والتعليل - إلى حرمة الكتابيات، والثالثة الناسخة تحلل الكتابيات، وتبقي الكتابيين في عموم التحريمم،

$$
\begin{equation*}
\text { سورة المورة البقةة، الآية: : الآية: } 0 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

والروايات الناظرة إلى الآيات، والمفسرة لها متضـاربة، بين ما يوافق هذه
 فمضروبة عرض الحائط(r) أو مردودة إلى أهلها .

 عامة، مع بقاء الحرمة في موارد الدعوة إلى النار، فلا تحل الحل الكتابية التي تدعوه للضلالة أو أولاده(r)، ولا تزويجها على مسلمة، فإن لزامه الـلمه سبيل









 مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر) .

 الهوى، قال: إن نعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخخنير، واعلم أن عليه في دينه فضاضة .
كما ورد في أن آية المائدة منسوخة بآية الممتهنة، فني الوسائل ج \& 1 ص • • اع عن زرارة بن

 وآية المائدة خاصة وناسخة، للان المائدة آخر ما نزلت، وإلا فكيف تنسخ بآية الممتجنة ومي من اوليات المدنيات؟ .
انظر صفهة اMM مامش رقم (1).

الكافرة عليها بالمشاركة في حقوق الزوجية، وتسوية بينهما فيها (1)، ولا أن يتزوج مسلمة على كتابية وهي لا تعلم لأنه مسٌ من كرامتهها ، اللهم إلا

 والضابطة العامة هي حرمة نكاح المششركين والمشركات إطلاقآ، وكذا الكتابيين، وحل" الكتابيات كحكم ثانوي على الشروط المسببة، وعلة
 اللذين يدعون إلى الفسق، أو لا يؤمن عليهم، ففي اللحرمة هنا وهنا الِّاك مراتب عدة حسب مراحل الأخطار التي يجلبها الزواج المتخلف. وبعد إجراء هذه التفاريق بين المؤمن والكافر في الزواج يأتي دور إجراء التعويض على مقتضى العدل والمساواة:

## (4) (9)

فيرد على الزوج الكافر قيمة ما أنفق من المهر على زوجته التي فارقته

 ويضرب نمن حد الزاني اثنا مشر سوطاً ونصفاً، فإن رضيت المسلمة ضرب تمن الحد ولم يفرق بينهـا
 (يهودية ونصرانة) حرة مسلمة ولم تعلم ألم ان لـ امرأة نصرانية ويهودية نم دخل بها بها فإن لها ما ما

 مليها اليهودية والنصرانية تبل أن نتفضي عدة المسلمة، لـ عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم.

 المستضيعفات من اللاني لا ينصبن ولا يعرفن ما أنم عليه

لإيمانها، كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق من المهر على زوجته



وفيما إذا لم يدفع الكافر مثل نفقة زوجة المؤمن - الفائتة - إليه، فعلى الدولة الإسلامية أن تدفع ولا سيما إذا أراد الزواج:


فقد تفوت زوجات المؤمنين إلى الكفار بانفلاتهن إليهم كافرات، أو أاسرهن عندهم مؤمنات، نم تحصل المعاقبة، فعلى الآخرين - ممن بأيديهم أزمة أمور المسلمين - أن يعوضوا المحروممين عما أنفقوا مئل ما أنفقوا، فما هي المعاقبة؟ وممن هي؟
إنها تد تكون معاقبة الزواج لـمن فاتتهم أزواجهمّ، فإنها الوصـول إلى

 على رجعهن، أو معاقبتهم - بسائر جنود الإسلام - الكففار، ولكي يحصلوا على ما أنفقوا ولم يحصلوا

وني علل الشرائع بإسناده عن يونس عن أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد الش

 امرأت فعاقب على امرأة أخرى غيرها يعني تزوجها، فإذا مو تزوج امرأة أخرى غيرها فعا فعلى
 بغير فعل منهم في ذمابها؟ وعلى المؤمنين أن يردوا على زورج أمها مار ما أنفق مليها مما يصيب
 حاجته من تحت يده وإن حضرت القسمة فله الن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة وإن بقي بعد ذلك شيء قسمع بينهم وإن لم يبق لهم شيء فلا شيء لهم .

ولفظ الآية يتحملها جمعاء، والقدر المتيقن منها وجوب إنفاق ما أنفق، إذا لم يحصل عليه من الكفار، وأراد معاقبة الزواج، سواء غنمَ المسلمون منهم شيئاً أم لم يغنموا، والمتيقن من عدمه أو عدم جوازه من بـم بيت الماد المال، ما إذا حصل على ما أنفق ولم يرد الزواج، وأما إذا لم يرد الزواج ولج ولم يحصل على حقه ففيه تردد، وإطلاق المعاقبة يشمله فيؤتى من بيت المال.
 حسب المحتملات، والثالث (ونَّكَّاُمُ يخص غيرهم، فإن الإنسان لا يؤتي نفسه ولا يعوض عن نفسه، ومزج الخطاب هنا وهناك يوحي بأن المسلمين إخوة لا يفرق بينهم أي فارق .

نم يأتي مرة ثانية مكملة للأولى، دور المؤمنات في تفاصيل البيعة
وموادها الأساسية:
: (1) ${ }^{(1)}$
مهاجرات وغير مهاجرات، مسييناً إليك لغاية المبايعة الإيمانية، المسرودة إليهن موادها الأصيلة مسبقاً :







 في الإسلام؟ فقال النبي لآ ولا جنب، ومن انتهب فليس منا .

سورة الممتحنة، الآيات: •1 - ri

كحلقة أولى من مقومات الحياة اللجديدة، وهي كلها هنا سلبية توحي بأن لترك المنكرات عقائدية وعملية سبقاً على فعل واجباتهما، فتلك تزكية

وهذه تحلية، والأولى هي أساس للثانية.



أو خشية إملاق أم ماذا؟

 الجاهلية تبيح نفسها لعدة رجال شهوة وتجا ونجارة، فإذا حملت ألحقته بمن تهواه
 كانت بغير زوجها، نم هي تفتريها على زوجها ومها


 وكما له طاعة مطلقة دون شرط، أهالة، كذلك للرسول الهر طاعة مطلقة ولأولي
 تم وتلميح الخطاب يعمّ غير الله والرسول وأولي الأمر، الذين يحكمون
 القواعد الأساسية في نظام الإسلام: أن لا طاعة عمياء لأحد على المسلما إلا في المعروف الذي تقرره شريعة الله، إلا في الله ورسوله وآله، فطاعتهم مطلقة إذ لا خطأ ولا جهل ولا جور فيها إطلاقاً.

وإنما نسب العصيان إلى الرسول وُوَلَا يَّعِينَكَ


 كا كَ


اختلفت كيفية الصدلور عن الله(
 أم حكيم: با رسول اله فدعا بقدح من ماء فأدخل بده تم أخرجها فقال : أدخلن أيديكن في هذا
(0) الماء

بايعهن حتى يستقبلن حياةٍ جديدة طاهرة زاهرة، وأما بالنسبة لما مضى:

فلاستغفار الرسول
(Y) سورة النساء، الآية: •A.
(1) (1) سورة التحريم، الآية: 1
() (r) سورة النساء، الآية: 100.
 رسول الش (裉 تخمشن وجهاً ولا تتفن شعراً ولا تشققن جياً ولا تسودن ثوباً ولا تدين بويل . .. فبايعن

رسول الشا له


 (0) (0) الرجال نم جاء يُّإِنَّكَ . . .

 وهنا السورة تنتهي بما بدأت به من النهي الشديد عن تولي المغضوب

عليهم:


علَّ القوم المغضضوب عليهم هنا مـم اليهود وكما في آيات عدة، وقد يشهد له تنظيرهـم في يأسهم من الآخرة بيأس الكفار من أصحاب القـبر القبور،






 فهلا يأس بحساب عدم الثواب، ولهم يأس آخر بنكران الحساب، وهر وهو

 القبور كذلك اليهود يئسوا من الآخرة، رغم أن المعاد من أهول دينهم.
rar
I
ras

مدنية - وآياتها أربع عشرة
بِسْـِر الَلَّهِ آلرَحْمَكِنِ آلرَحِيمِ



















 مضى التسبيح في فعله : لاسَبَّحَ للتدليل على أنه لزام الخخلائق في
 استمراره دون انقطاع ما وجدوا، فالخلق، بما أنه فعل الشا ، إنه تسبيح له بذاته
 ومن تم فهذه التسبيحة الشـاملة من الكون كله في مطلع السورة توحي بأن شريعة الإسلام - وهي الأخيرة من شرائع الدين - إنها تشمل كل كل ألوان
 أمانة الكون كله، وإنها تتجاوب ما في السماوات وما في الأرض إذ سبح ويسبح له كله، فالتنديد بالمؤمنين بهذا الدين، لو تركا تركوه أو بعضه، يكون ا'شد مما على الخلق كله، وهنا التنديد بآية شاملة:


تقول الآيات والروايات إنها نزلت في جماعة من الذين آمنوا، يتمنون






هذا وكما توحي به التالية لآية المقت أيضاً : آية البنيان المرصوصر المّا




الخالدة يجري كجري الشمس
فآية المقت تعلمنا خابطة عامة أن القول المنافق للفئ الفعل مقت كبير، كما


 التي تندد بالذين يقولون ما لا يفعلون.
نم القول هنا يشمل الوعد الحسن فيجب الون الوني والنهي عن المنكر، فيجب على الآمر الايتممار بما يأمر به، وعلى النا الناهي
 المخبر بها، فلتُصدّق في فعلها من قائلها، فإذاً كان القول الحوا




الفعل إليه كما يستطاع
(1) سورة النساء، الآيتان: wn ،v.

سورة النساه، الآية: A1. 1 (1)

فخلف الوعد مقت ولو مع الكفار غير الناقضين عهودمـم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقت لمن لا يأتمر فيما يأمر أو لا ينتهي عما
 فهذا النفاق في الأمر والنهي إفساد، وإن كان القصد منهما الإصـلاح، وكما

 المنكر المنهي من قبل فاعله، إنهما يزدادان جرأة وهتكااً في حرمات الها الها ووهناً في عقيدة الإيمان إن كانت لهمـا، وإن ذلك يكشـف عن آن الن الآمو الناهي كأنه مستهزىءٔ بشريعة الهّ، فهو (اكالذابح نفسهال على حدّ المروي عن


وحاشا الهُ أن يأمر، أو يسمح بأمر ونهي فيهما الفساد، وهو يصرح أنه


 المنكر العاملين بهال و : (ضانهوا عن المنكر وتناموا عنه فإنما أمرتم بالنهي بعد التناهي".

فالتقوُّل في عدم اشتراط وجوب أو جواز الأمر والنهي بفعل ما يأمر
 كما يجب في آياته الخاصة إن شاء الها
سورة مود، البقرة، الآلية: : عـ. ع.

 كالذابع نفسه.

كذلك وسائر الأقوال الحسنة المـخبرة عن أفعالك، أو الواصفة لحسنات الآخرين، يجب أن تجاوب أفعالك أنت، أو تكون كذباً ومقتاً



يخاطب به المؤمنون:


 مقتاً، فهو ممَّن يقول أشد مقتاً .

وفي تقسيم حاصر بين القول والفعل، قد يفعل الإنسان قبل أن يقول،
 توجيهاً للآخرين، فهذا هو العليين من القول والفعل، وقد يقول ولا ولا يفعل،
 زيادة القول على الفعل دون رئاء، أو قول يـجاوب الفعل ولـول ولكنه رئاء، أم

ماذا، فإنما يحسن من القول ما يعتقده القائل ويفعله تماماً .
:
إن سبيل اله في كافة مسالاتها، هي سبيل مرضاة اللها، وهي سبيل مصلحة الإنسان ديناً ودنياً، مجتمعاتِ وأفراداً، وفي كل متطلباته كإنسان، فسبيل اله - إذاً - هي سبيل صالح الإنسان، والها هو الغني عن عباده وهم

ومن الطف ما ورد ني نفاق الكذب ما رواه أحمد بن حبل وأبو داود عن عبد اله بن عامر بن

 (أما أنك لو لم تمعلي كتبت مليك كنبة).

الفقراء إليه، وهكذا يفسر نصرة الله وصـراط الله، وكل ما له مـما يؤمر به
الناس
تم المقاتلة في سبيل الله ليست فوضى دون نظام وقيادة صالحة، فكما لا قتال إلا في سبيل اله، متحللاّ عن الأطماع التوسعية، كذلك لا قتال في
 الججماعة المسلمة، داخل صفوف متراصة: برية وبحرية وجوية، متضـامنة

 أبعاضه في صميمه، مهما اختلفت شكلياً ومن حيث الوظائف في تصميمه. ولو كان المسلمون أجمع، أو المسلـمون العرب على أقل تقدير، لو


 واصطدموا من دويلة العصابات الصهيونية وعملائها المرتزقة داخل البلاد. وكما الله يحب هكذا مقاتلين، فإنه كذلك يبغض غيرهمب، ممن لا يقاتل هكذا في ظروفها الموجبة، بين من يترك القتال الواجب، ألهِ أو يقاتل في غير سبيل الله، أو في سبيل غير الله، أو يقاتل في سبيله منعزلا



 كانت حجر الأساس للدولة الإسلامية في المدينة وعلى طول الخط. والقرآن - دائماً - يبني أولاً أفرادآ، كما لمسناه من الآيتين الأوليين،

أن يكونوا مؤمنين صادقين غير منافقين، وأن تكون حياتهم تسبيحات لها، نم يتبنى مؤلاء - كلبنات لبناء هيكل الإسلام - يتبناهم جماعن رزينة رصينة متراصة، فطالما الشر عارم، والباطل متبجح، والشيطان يقود،
 عملاء الشيطان، ولكي يقاتلوا في سبيل الله وحله، فيما لا سبيل للحراس على كيانهم إلا القتال وحده، فاله سبحانه وتعالى لا يتشهّى القتال، ولا
 حفاظاً على الكرامة، وحسما لمواد الفساد التي لا يحسمها إلا القتال، ممن

 الإسلام عن هجمات الكافرين
 إِلَّكِّ
 وهـم اللذين يقولون مـا لا يفعـلون، أم وعلى سـائر الأذى طوال تاريـن الرسالات من قبل المناوئين ضد رجالات الله، وفي هذه التذكارات تساتي لهاطر النبي الأقدس محمد بما يزيغ الله قلوب الزائغين، نم في آية البشارة التالية يبشره أنه مبشر به من قبل السيد المسيح، ويخبره بكيد الفاسقين المتخلفين عنها، ذاكرآ فيها رسالة عيسى التي هي امتداد لرسالة موسى، وممهد للرسالة الأخيرة المحمدية.

 أذية له، وهي تستجر اللعنة في اللنيا كإزاغة القلوب، وفي الآخرة بألوان

العذاب:
(1)

 وخلاهمم وما يختارون، ووكلهم إلى أنفسهم، كما ويجاوبه ذيل الآية كتعليل
 بعناد وعتاد عن طاعته، إنه لا يستحق الهداية الإلهية، التي هي جزاء لتقبول
 للضـلالة مذموم .
فإذ ينسب الله الإزاغة بعد الزيغ إلى نفسه، لا يعني منها الدنى الـلى ضـلال أكثر، وإنما ترك التوفيق والهداية الثانوية، فإنها خاصة بالمهـتدين : "

 على الاستقامة، ولا تزيغ عن مناهج الطاعة، دعاء مسنجاب للمؤمنين بفضل
 يقول: (اربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدآه".

فالهداية الأولى : دلالة الطريق - أوجبها اله على نفسه عدلاّ، والثانية:
 دعاء.

$$
\begin{align*}
& \text { سررة الأحزاب، الآية: .oV } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 1 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة غافر، الآية: •• } \tag{r}
\end{align*}
$$



آية بينة عديمة النظير في القرآن من حيث البشارة الصريحة التي تحملها


القرآن، وفي سائر كتابات الوحي، تنقبنا عنها في مؤلفنا الخاص بـا بها (1)
 مهمتين اثنتين أو أنهما من أهمها : تصديق التوراة، التبشير بخاتم الاتم النبيين، وفي



 الأساس في الرسالات الإلهية من آدم إلى السيد المسيح ومن بينهما . وبما أن التبشير هو الإخبار السارُّ، وليس مجيء الـا بشرى سارة إلا إذا كان أفضل منه، وشريعته أكمل من شريعته، فآية البشارة

 (اوه أذكر بين ذكريات الرسالات المعرقلة من قبل المناوئين، والبشارات
 الآباء والأمهات في القرآن، لأن بناء شخصية الإنسان ما يتبناه هو لا لا سواه، نرى اللسيد المسيح ينسب إلى أمه، لا لإثبات شخصية روحانية له من قبلها،

رسول الإسلام في الكتب السماوية ومو يضم تسعاً وخمسين بشارة من الكتب السماورية
 قدوس) كما ذكر مولده وصفاته ودعوته وسائر ميزاته.


وإنمـا لإنبـات آية خـارقة إلهية هـي ولادته دون أب، وللـلـود عن سـاحـ
 إنما ابن باكرة طاهرة!

## 

ولا تعني وإلْتخغ (الْخصيص الرسالة الإنجيلية ببني إسرائيل، وإنما هم المحور والمنطق الأول لهذه الرسالة، يجب ألن تتخطاهم إلى العالم كله،






 المسيح، وبذلك يحتج عليهم، وبذلك يستقر بهم إلى دعوته.


إن (أحمد) هو (محمد) في نص البشارة ومعناهـا، فإنها حسب النص اليوناني (بيركلتوس): كثير الحمد - المترجم إلى (أحمد ومحمدل) سواه،
 اختلاف الصيغة، وإن كان أحمد أفضل بحكم (أفعل) ومن القريب أن انم المبشر به على لسان السيد المسيح كان (أحمد) نم يوحنا الذي آلف إنجيله باللغة اليونانية، ترجمه إلى ما يفيد معناه في لغة (بيركلتوس).
سورة المائدة، الآية: ع ع. ع. الآية.

هذا - وإن كان المـحرفون الككنسيون حرفوا (بيركلتوس) أيضاً إلى (باراكلتوس) ليحولوا محمداً إلى المسلّي، ولكنما ألفاظ البشارة نفسها تتأبى

 لا روح القدس الذي كان معه، وهاكم نص البشارة حسب الأصل السرياني

المترجم عن الأصل اليوناني : في يوحنا ع1: 17 (وَأنَا بِتْ طالِبنْ مِنْ بَبي وَخِينَ بِارَقليطَا بِتْ يَبِلُ لو

خُونْ هَلْ أَبَّ).
(وأنا أطلب من الآب (الخالق) فيعطيكم (بيركلتوس) آخر ليمكث معكم
 يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم) . وفي يوحنا 10 : Y 10 (إِينَ إيْمِنْ دِأَتِيْ بارَقليطا هُودِ أنَا شادوِ رِونْ لِكِسْلَوْ خُونْ مِنْ لِكِسن بَبّي رُوخاذ سَرَ سْتُوتا هَوْدٍ مِنْ لِكِسْ بَبَّي بالِيتْ مَوْ بِتْ يَبْلِ

سَهُدوتْ بَنْ ِنّى ).
(ومتى جاء (بيركلتوس) الذي سأرسله أنا إليكم من الآب (اللخالق) روح
 الابتداء).



الكني أقول لكم الحق إنه خير لكـم أن أنطلق . لأنه إن لم أنطلق لا
 على خطيَّة وعلى برٌ وعلى دينونة. أما على خطيَّة فلأنهم لا يؤمنون بي

وأما على بر فلأني ذاهب إلى خالقي ولا ترونني أيضاً . وأما على دينونة
 تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الـد جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور
 إنه يأخذ مما لي ويخبركم||(1)

إن (بيركلتوس) هنـا وهنـاك، نصـأ ومواصفـات، لا تنطبق إلا على الرسول الأقدس (أحمد) محمد بن عبد الله المحرفون الكلم عن مواضعه، ألن يحرفوها عنه الا بين ظلمات الأباطيل وزخرفات الأقاويل .

ولقد صرح بعض الخبراء باللغة اليونانية من المستشرقين ${ }^{\text {(r) }}$ (لمعهم بعض
 كثير : (أحمد - محمد)، مهما حاول الآخرون أن يجعلوها (باركلتوس) لكي

نتل الترجمة عن اللغة اليونانية سنة 19.7 - الكتاب المقدس - ونحن نتلناما منا حرينا إلا إلا

 حسب ما تعيه في اللغة اليونانية خلان الترجمات الاتلا الانججيلية التي تطلب من (الآب) ألن يكون (الاب) لكي يصبح المسيح ابنه كالدكتور (كارلونلنيو) المستشرق الطلياني إذ يسأله فتحي عثمان - كما في كابو (مع المسيح




 بريكلطوس ولكنه من بار اكليطرس، وكالاستاذ الحداد في كتابه مدخل إلى الحوار

تعنى المسليَّ حتى يتخلصوا عن محمد الرسول المزعوم الذي يوحي لهم كما يشتهون، فيصبحوا أنبياء يوحي الكنيسة من الروح، إلا أن تواجد الأولى في الترجمات الإنجيلية قبل الإسلام، تم تحرُّفها إلى الثانية بعد الإسلام مما يكشف عن ملى ميلهم عن حق البشا يهوونه، غلطة عامدة تجرهم إلى غلطات.

ومما يدلنا تاريخياً أن المبشر به هنا نبي بعد السيد المسيح لا روح القدس
المسلي دعوى جماعة من المسيحيين أنهم (بيركلتوس) الموعود المنتظر (1)
ومن تَم مواصفات المبشر به في آياتها تحيل أن يكون هو روح القدس
 معه ولا بعده آخر، فإنما هو نبي آخر، حيث الـحمد الكثير يحمله النبيون أجمع فهم كلهم معنوياً: (بيركلتوس): أحمد، وإن كانوا في ذلك درجات، نم النبي الآخر له من معناه النصيب الأوفر، لحدّ خص باسمه دونهـم (أحمد - محمد) مهما شاركوه في درجات أدنى من معناه: الحمد الكثير!

ولئن سئلنا لماذا بُشر بأحمد؟ ومحمد أشهر! فالجواب: إن (بيركلتوس) اسمّ وصفي عُني به محمد وصفاً في : (بيركلتوس آخر) : نبي آخر ، فإن النبيين كلهم محمَّدون أوصافاً إذ يحملون الحمد الكثير ، مهما حما حمله محمد





 أنه لما وصله الكتاب قالل : أشهد باله أنه مو النبي الذي يتظظره أمل الكتاب وكتب في جوابه:


محمد: اسماً ووصفاً وخلقاً وديناً وفي كل شيء"(1)، نم وعني به أحمد في
 الآتي شرحه، فأحمد هو الأفضل إطلاقاً في حمل الحمد، وكما هو حامل لواء الحمد يوم القيامة
 الإلهية أيضاً: إفيعطيكم بيركلتوس آخر ليمكث معكم إلى الأبدله (يوحنا


 وسمة أخرى لـ (يبركلتوس) يعني فيها (أحمد) آأنه خير لكم أنم أن أنطلق







 وملازم السيد المسيح طوال رسالته؟!

في نشيد الأناشيد ه: 0 ( (حكو ممتقيم وكولو محمد يم زه دودي وزه رعى بنت يرشا لام)،
أي : فمه حلو وكله محمد هذا محبوبي وهذا ناصري الذي الني يرعاني يا بنات أورشليم. إذآ فلا يتم في (أحمد) رفم ما يتقوله الأستاذ حداد في (مدخل الْلى الحوار الإسلامي



إنه أفضل من السيد المسيح إذ اعتبر ذهابه خيراً لغاية مجيء (بيركلتوس)




 وأن لفظ البشارة (أحمد) يوحي بهله الأفضلية الأحمدية.
لذلك، وأن المبشر به يحمل الرسالة الأخيرة التي هي الرساللات كلها وزيادة نرى السيد المسيح يردد تأكيده به في توصيات: ها الآن قلت لكم قـل قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنونه (يوحنا عا : YQ).
وأنه يعتبر حفظ وصاياه مـن شروط مـجي\& (بيركلتوس): (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي . وأنا أطلب من الخالق فير فيعطيكم (بيركلتوس) آخر

ولقد عبر عن أحمد في نص يوناني آخر بـ (ايودكيا) كما في (لوقا
 ويقولون: الحمدل اله في الأعالي وعلى الأرض (إسلام) وللناس (أحمد)،
 وكما هو دأبهم في تحريف الترجمات عن البشارات المحمدية. فهم يترجمون (ايريني) بـ (سلام) و(ايودكيا) بـ (مسرة) رغـم أنهما
(إسلام وأحمد) حسب الأصل اليوناني واقعياً ولغوياً. واقعيأ لأن الأرض لا تحمل السّلام التام ما دام فيها تضـارب العقائد والأحكام. فهذا هو السيد المسيح

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثامن والعشرون
سلاماً على الأرض بل سيفاًّه (متى • ا: ع


 الذي يلتمسه المسيحيون في صلواتهم ليل نهار، والملائكة تعني بهذا الهتاف أن (أحمد) سوف يؤسس الإسلام على الأرض فيشملها كما الحمد له شامل في الأعالي ولغوياً: الحق أن (ايودكيا) مركبة من (ايو - دكيا) ايو بمعنى : حسن، جيد، صالح، مرحي، حقيقي، حسن ملاحة - و(دوكيا) لم نجدها الما هركا المذا في
 الفكر، ثم الصفات المشتّقة من (دوكسا): وهي، حمدا (دلما محمود، ممدوح، نفيس، مشتهي، مرغوب، مجيد، والمركب من هذين هو (امحمد وأحمدل) . كما وأن الأصل العبراني (شلم حمد) هو الإسلام وأحمد، لا السّلام والمسرة، وإن كان الإسلام وأحمد سلاماً ومسرة للمؤمنين(1) . هـذان الأحمـدان طرف من البشـارات الإنجيلية بـجنب الـعـديد من

 جليداً ويبقى أثر سلطانه بعده واسمه (أحمد)(Y) هكذا يترجم الآية القسيس أو سكان الأرمني، بعد الآيات السابقة لها، المبشرة برسالة عالمية من نسل قيدار بن إسماعيل، وأحمد الا (1) راجع كابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية) تجد فهي تفصيل القول حول (يركلتوس)


راجع (رسول الإسلام) ص ^ه - II.

وهكذا يبشر السيد المسيح بني إسرائيل والحواريين بالرسالة الأحمدية المحمدية، مفضلاً له على نفسه وسواه، وأنه يستقل بشريعة عالمية خالدة فيها تبيان كل شيء: كما بشر به النبيون من قبل :
:
بينات فيما بشر به من اسمهه وسماته وصفاته، وآيات بينات في كتابه تبين بوضوح أنه من عند الله العزيز الحكيم، وبينات في تشريعاته وتصرفاته،
 كيف تكون الحقيقة إذا كانت البينات الأحمدية سحراً؟! إن صيغ البشارة بالنبي الآتي، التي نعهدها من حملة الرسالات الإلهية، تصور لنا حلقات الرسالة المترابطة، يسلم بعضها إلى بعضا فلا
 المقتضيات، إنها ممتدة من السماء إلى الأرض، وبا وبشارة السيد المسيح ثابابتة بهذا النص، سواء تواجدت في الأناجيل الحالية أم لا ، ولكنها موجودة كان كا كا عرفناه وإن كان عليها سممة التحريف فإن نور الله لا يطفأ مهـما الا حاول الوا الكافرون في إطفائه .
وبشارة السيد المسيح لا تختص باسم (أحمد) وإن كانت أفضلها إذ يحمل تفضيله (إإذ كان يقوله حتى تدل على أنه كان (أحمد) دائماً، بل و(محمد) أيضاً .
 بمحمد
 وأما الذين آمنوا به فهم حقاً مسيحيون ومسلمون إذ آمنوا به تطبيقاً - لوصية السيد المسيح

الفرتان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون

: (6)
المفترون على الله الكذب فرق شتى، بين مفترِ لا يعلمه، ومتجامل يعلم، وعالم لا يجهل ولا يتجاهل، وإلما يفتري علماً وعناداً فلا أظلم منه، ومنهم من يُدعى إلى الإسلام، بحجة البشارات الصار الصادقة لرسول الإسلام، وبسائر الحجج القاطعة للأعذار، ورغم كل ذلك يفتري على الشا الكذلب، في تكذيب رسوله المبشر به من قبل، وتكذيب رسالته التي تحمل كافة بينات
 ويرفضون الهداة.

نور اله هنا هو الرسول محمد



 يتوصلون به إلى إطفاء نور اله، كنكران البشارات، وتسحير المععجزات، ولكي يُطفأ النور المحمدي، ولي وفي الثاني القصد إلى إطفاء نور الله بالقضاء على النبي ودعوته قصداً بالذات.

فرغم محاولات الكافرين وحيلهم في إطفاء نور الله، إن اله حتم على نفسه إبقاء نوره وإتمامهه، وكما نرى البشـارات المـحرّفة بـأيدي الـدس

سورة التوبة، الآية: الاتو.

والتحريف، إنها تدلُ على تحرُّفها، وتدلُّ من خلاله دلالات بيّنة على

 الرسول إلى مسلي الروح، نهل باستطاعتهم تحويل صفاته وسماته إلى إلى غيرها؟ لنلك ظلّت هذه البشـارة الأحمدية مشرقة دائبة خارقة ظلـمات التحريف والتجديف! وهي الإرادة ليطفئوا نور اله، وكذلك إطفاءه بالقضاء
 الشُمس وغربت، لا تطفئ نوره ولا ذاته وصفاته.



بنفخة من فيه، فما أفضحه وأعجزه من هؤلاء الضعاف المهازيل! ! فالنار هي التي تُطفأ مهما طالت زبانيتها، ولكنما النـا النور، المنا
 تطاول الإطفائيات الطائلة الجاهلة، مهما يخيّل للطغاة الجبارين، وللابّبطال المصطنعين بأيدي وعلى أعين الصليبيين والصهاينة المجرمين، أنهم بالغوا

هذا الهدف البعيد.








 وأهل بيته الطاهرون المعصومون كما وردت بذلك متواتر الآثار .

إنه ليس إتمام النور المحمدي بإبقاء شخصه حيّآ، ولا ببقاء دينه حيناً سليماً عن النقص والنقض، وإنما هو إظهاره على الدين كله: أن يحكم العالم أجمع ولو كره الكافرون والمشركون:
 : أَمْشَ
 كأنه الرسول لا سواه، فمن هكذا إضـافة يستفاد الـحصر، ولأنه يحمل
 وتحتاجها الحياة العقلانية وأخرابها على طول الخط، دون نقا نقص أو نسخ
 مرسلون بالدين الحق، فـ (ادين الحق" هو الثابت من اللدين اللذي ليس له دور
 وجماعته هم المكلفون أجمعون، حقًّ بكافة معانيه: تبوتاً وجاه زلاز التشويهات والتمزيقات والتحريفات، ونبوتاً تجاه النسخ بشريعة أخرى إلهية، فإنه لا شريعة بعله، فهو حق يجري في مجاري الحياة جري الشمسس. فلقد حرفت الكتب الإلهامية الأخرى، وانتهت لحال لا تصلح معها لشيء

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النور، الآيات: }  \tag{1}\\
& \text { سورة الفتع، الآية: YA. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

من قيادة الحياة، وحتى لو ظلت سليمة عن التحريفات، فهي نسخة سابقة مؤقتة لأدوارها المـحددة لها ، لا تشمل كافة طلبات الحياة المترامية الأطراف،

المتجددة دائبة، فليست هي (ادين الحق" مهما كانت ॥ألدين الحق") .
و(ادين الحق"ه هكذا يستحق الظهور على الدين كله، وكما جعل غاية
 وهي شرعة الشيطان، وعلى الدين الحقق كله(")، إذ ينسخ الشرائع كلها، ،



وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً .
إن جذور ومؤهلات هذه الغاية متواجدة في شريعة الإسلام، مهما لم تتحقق زمن الرسول سوف تتحقق في اللدولة المحمدية الأخيرة التي يبتدىء بها مؤسساً لها حفيده
 وكتابه، وبشـخصيته الرسالية، مهـما قضى شخصُه نـحبَه، وانقضى دوره كشخص، ولكنه مستمرٌ في دعوته، في كتابه وكيانه، في خلفائه الأوصياء
 إن الديانات الأخرى، من حق وباطل، ليست لها مؤهـلات الغلبة الشُاملة، وتأسيس دولة موحدة عالمية، لا في ذواتها، ولا فلا في زعاماتاتها الا
 الكامل، الحافل لكافة متطلبات الحياة، وقيادته العالمية هي الظاهرة في
 يظهره ملى جميع الآديان مند قيام القانم (Y) راجع (رسول الإسلام في الكتب السماوية) تجد فيه بشارات مدة بشان القائم المهدي





(1) (1)

إن الإسلام ليس فكرأ أو نظرية في بطون الكتب، تترسمها الأجيال
 عالم الواقع، ما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين حين وآخر ، وتنبض وتنتفض قائمة على جذورها المـجردة عن الأباطيل، رغم كل مل ما جـا جرّد على الإسلام والمسلمين من كيد وحربب وتنكيل، وظهرت قور الا واطيل وحقيقة ونظاماً على سائر


 إن إتمام نور الإسلام ليس إلا في زمن يشمّل العالم كله، فيرتفع فيه
 لهذه الآية: آكلا والذي نفسي بيده حتى لا يبقى قرية إلا ويُنادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الهل وأن محمداً رسول اله بكرة وعشياّ"(r)
سورة النجم، الآية:
 الآية: اظظهر ذلك بعد؟ قالوا : نعم. تال: كا بلا


 $=$


中全

هنا إيمان أول هو رسمه وصورته قبل أن يتعرّق في القلوبّ الئوب، وهو الإيمان التقليدي، فهو لا ينجي - بمجرده - من عذاب ألئر أليم، إنما هو رأس


 من عذاب أليم، تجارة متسلسلة ترجع لآخر المطاف إلى نجاة قاطعا حياة بئيسة في اللنيا وفي الآخرة، دون اختصاص الآخرة أتمّ وأولى.

إنها تجارة من رأس مالها أنفس المؤمنين وأموالهم - وهم من اله -:


فبأنفسهم يؤمنون بالله ورسوله ثانياً، ويفتدون بهـما في سبيل الها


حياتهم المؤمنة كلها قنطرة وسييلا لها دون أن يكون لغير الها فيها نصيب.


 لأنها الأصل في الجهاد، وِلذا ثُدُم الأصل فتقديم الفرع - وهو المال - سهل.
=

ومن عوائد هذه التجارة غفر الذنوب ودخول الجنة، إيجاباً للرحمة بَعد
البُعد عن العذاب:
 :
 - إنه رهين هذا الإيمان العقائدي والعملي التام، فإنه يضم كبائر الطاعاتيات

 بقية حاضرة بجنب أمثالها والمستقبلة:




 الدائبة، وإنما المؤمنين المجاهدلين بكل ما لديهم من إمكانيات، لا القاعدين.


 هذه المقالة من السيد المسيح هي لما أحسَّ منهم الكفر : „فلما أحسَّ
مورة النساء، الآية: الآية: ابع.
 فتح مكة.



كون الإنسان من أنصار الشه والأنصار إلى الهُ لا يعني أن الشا بحاجة إلى
 نصرة الإنسان نفسه في صالحه الحيوي بكافة مجالاتلاتها الـانيا الذي لا يلا يصلح إلا





 فكونوا أنصاراً لرسول الله في الدعوة والاتجاه إلى الله، وتطبيق ونشر شريعة





والـحواريون الأنصار هـم تلاميذ السيد المسيح، الأخصساء، منطلق دعوته الذين كانوا يلوذون به ويأخذون عنه، منقطعين عمن سواه من معلمين

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأهراف، الآية: Vو }  \tag{E}\\
& \text { سورة محمد، الآية: V. }  \tag{0}\\
& \text { سورة الحجّ، الآية: •ع } \tag{7}
\end{align*}
$$

(1) سورة آل عمران، الآية: \&ه.
(Y) سورة الأنعام، الآية: 10Y (Y)

سورة يوسف، الآية: 1•1.





 يكون دور الإيمان والمناصرة في الله، عالياً ظاهرآ على الأعداء مهما كانت جولة الباطل، فإن للحق دولة! .

والعبرة المستفادة عبر نصرة الحواريين والذين حذوا حذوهمه، هي
 المهمة الكبرى، أن يقوموا قومة رجل واحد لنصرة صـاحب الرسالة اللة اللسامية الأخيرة، ليؤدّوا هذه الأمانة الكبرى إلى الأمم سليمة عزيزة النمة، ولكي تحكم العالم أجمع في جولته الأخيرة .
ولعمر الله أن نصرة المؤمنين بهله الرسالة كانت عالية غالية، إذ نصروا الرسول عن أنصار السيد المسيح، إذ كانوا قلة وهم لم ينصروه إلا قليلاً حتى رفعه
سورة آل عمران، الآية: عه.

أحول الكافي عن أبي عبد اله



 خيشوم محبينا بالسيف ما أبغضونا ، واله لو آويت مبغضيه أو حبوت لهم من المال مال ما أحبرنا .
\&Y)


مدنية - وآياتها إحدى عشرة
















لَعَلَّكُ نُفْلِحُونَ


سورة تسمى باسم أفضـل أيام اله الذي يؤتى فيها بأفضل فريضة من فرائض الله، المشرف بها المسلمون، المفضلون بها عمن قبلهم كما يروى عن النبي التي تزامل صـلاة الجمعة في فرضها وفضلها كانها بل وهي أفضل منها فإنها


 الفرائض، يجمععان بين شتات القطاعات التات المسلمة التي تفصلها فصالات

الأمكنة واللغات والطائفيات والقوميات.
فصلاة الجمعة سيدة الفرائض، كما يوم الجمعة سيد الأيام وأعظم عند


الزمن ما ليس لغيره من الأيام:


 في فرضها .
تم هو يوم خلق الله فيه آدم حيث أتمَّ جمع روحه إلى جسمه، وفّ وفيه


 عن أيوب كربه، وفيه استجاب الله ليعقوب دعاءه، وفيه حملت السيدة مريم

اللسيد المسيح، وفيه خلق الله تعالى الأنبياء والأوصياء، وفيه جمع اللّ تعالى لمحمد
 ليلتها غرّاء، ويومها زاهر، وليس على وجه الأرض يوم الئ الشمس أكثر معافى من النار منه، يضاعف الله فيه السيئات، ويرفع فيه اللدرجات، ويستجيب فيه الدععوات، ويكشف فيه اللكربات، ويقضي فيه عظام الـحاجات، مـا دعا اله فيه أحدُ من النـاس وعرف حقه وحرمته إلا كان حتماً على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، فمن وافق منكم يوم الجممعة فلا يشتغلن بشيء غير غير العبادة، كما
 ولأن صـلاة الجمعة هي القمة في فرائض الهّ، جعل وقتها هذا اليوم المبارك الميمون، طالما تكسب الجمعة من صـلاة الجمعة فضلاً عظيماً على

إن فريضة الجمعة مؤتمر أسبوعي يهيئ الجو للمؤتمر العالمي السنوي الحج - تجمع من المسلمين لأدائها والاستماع إلى خطبتيها اللسياسيتين
 الجمعة، وقطرها على أقل تقدير (Y) كيلومتراً.

الآيات الأولى في هـه السورة هي تقـدمات وتهيئات لآيات فرض
 السورة كيف يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من الكائنات كلها، فإنها جمعة في تسبيح الله، فلتكن الجمعة جمعة في ذكر اله وتسبيحه:


 والسماوات، والصفات الأربع هي كدعانم لهذا التسبيح الشامل :


 يضطر لما لا يسبَّح وينزه، ولا كل ملك قدوس عزيز يسبح، فقد لا لا يكون

 وتنزهه، ذاتاً وصفاتِ وأفعالاّ، عن كل شين ورين، تسبحه طوعاً آو كرهاً، فإن الكائنات بما هي مخلوقة، إنها بألسنة الذوات وات والصفات تسات

 وهو البقية الباقية من رسالات الله واللامتناهية من رحمات اله :



ترى من هم الأميون هنا، والرسول منهم ومبعوث فيهم؟ أهم غير الذين أوتوا الكتاب من موحدين ومشركين وماديين، فالكتابي ليس محط الديعوة
 الأميون من أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومَن سوامـم

سورة البقرة، اللآية: VA الآية: r.
 من لم يسلم، فلا تخص الرسالة الإسلامية مؤلاء الأميين!








 تدل ثنائية الخطابات في الرحمن، نم و"من بلغ" تعمها وسائر من يبلغه. فـ شالأميين" في آية الجمعة قد تعني المكلفين ا'جمع والرسول منهـمّ،





إن الأمية - وهي النسبة إلى الأم - تعني الجهل واقعياً أو نسبياً، واقعياً

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) (9) سورة العنكبوت، الآية: A\& } \\
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: •r. } \\
& \text {. } v \text { : سورة الشورى، الآلآية) (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (£) (ورة الأمران، الآية: } 100 . \\
& \text { (0) سورة سبا، الآية: YA. }
\end{aligned}
$$

لمن يجهل كل شيء وحياً وسواه: أن ظل لا يعلم شيئاً كما ولد من أمه : ؤَأَّةَ

تم النسبية فهي درجات: ممن درس علوماً غير كتابية، فإنه أُمي بالنسبة للوحي الكتابي مهما كان مئقفاً في سواه ولأعلى درجات الثقافة، فهو من الأميين وجاه الذين أوتوا الكتاب وإن لم يلرسوا ما درسه:


 ومَن أُوتي الكتاب وعلمه، ولكن لم يؤمن بالوحي الأخير ضأم الكتاب :

 ومنهم الرسول الأمي، ومعه ملائكة الوحي وجبريل، حالتهم قبل وحي القرآن : إنهم كلهم أميون، الموحدون منهم والمشركون.
فالرسول محمد

 ونهاره يرشده سبيل المكارم ويعلمه أحسن أخلاق العالم.

 ولئن كان الأميون في آية الجمععة هم أهالي أم القرى، فهو رسول

فيهم، لا إليهم خاصة، وإنما (فيهم") وهو رسول العالم أجمع، لأنه ولد فيهم، وأنهم محط الدعوة الأولى ومنطلقها إلى العالم أجمع.





بما أوحى الش
كما وزالت الأمية ممن أرسل إليهم، كلٍّ حسب وعيه، فأهل القرآن درجات في علمه والإيمان به، كمـا أن غيرهم دركات في أميتهم علماً

وليمانآ به .




في البشرية والأمية أم ماذا : وُيتــلما . . . ف، :

نم المهمة من هذه الرسالة السامية في المرسل إليهم ثلائية مي : تلاوة



(1) سورة العنكبوت، الآية: Aغ .


 سورة البقرة، الآيتاذ: IP9، 1YA ،

محمد واثني عشر إماماً من عترته كما في التوراة(1) وهل تتقدم التزكية على تعليم الكتاب والحـي واقع التربية؟ اختلاف الترتيب بينهما في الآيتين يوحي بعدم التّا التقدم وهو

 الذي لا يحمل التزكية جاهل دنس، فرب عالم لا عقل له، فالإسلام لا يريد



ازداد العلم والحكمة بآيات الله ازداد التزكي كاللعكس تماماً . ثم التلاوة لا تعني القراءة اللفظية فحسب، فإنها من الرسول المعلم



 له في كافة المـجالات، ويتلوه عليهم كما تلاه مو في نفسه، اتباعاًا له، وإتباعاً لهم، وهكذا تلاوة له عليهم تجعلهم علماء حلماء حكماء حكماء أزكياء،

إضافة إلى ما يعلّمهم ويزكيهم.
تم تعليم الكتاب - القرآن - له درجات، لفظياً وتعبيريآ وفي إشاراته
 (1) سفر التكوين الفصل IV - الآية - - تجله بالنص العبراني في تفسير دعاء إيراميم في البقرة
(Y) سورة النساء، الآية: س7.


أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، ، فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياءه فقرينة الإشارة التي هي بعد المـعنى تفسر العبارة، بالمعنى الأولي الـحرفي للآيات، وقبله علم


نضد معانيها ونضج مواضيعها


 والحكمة الأخلاقية، والحكمة العملية، والحكمة النظرية، والحكمة عن كل فصل يفصل الإنسان عن الصواب.

إن الحكمة هي الوصل الحكيم: كيفية خاصـة في وصل المفصيول،
 آياته فرادى لا يغني، إلا بحكمة في ترتيب آياته، لكي تفسر بعضـها بعضـاً،
 ارتباطاتها، تخلق ارتباكات وتظهر تناقضات، وكما نراها من الكثير ممن لا حكمة له في تفسير الكتاب، فلا سبيل ناجحة في تفسير الكتاب إلا تماكيا

 بغيره في تفسيره، من أهواء ضالة، وآراء فاسدة، وأقاويل مبعئرة، اللهم إلا الكتاب كأصل، وما روي عن حملة الكتاب كفرع إذا وافقه كما تواتر اتر عن الرسول فليتبوأ مقعده من النار فما جاءكـم من حديث الـديث يوافق كتاب الشه وسنتي فأنا قلته، وما جاءكم من حليث يخالف كتاب الها - وسنتي - فلم أقلهالـ .
سورة الأعران، الآية: •IV .

إن هذه الحكمة وسواهـا من الحكم هي كلها في القرآن، وتليل من يعرفونها فـ الما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أحل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجاله اللهم إلا رجالات الوحي ومن يحذو حذوهم: واوَّذرُما
 نرى الكتاب والحكمة مقرونين في عشرات من الآيات، مما تؤكد أن الكتاب المنفصل عن الحكمة فيه، أو الحكمة في تفسير معانيه، هذا الكتاب

 فصل فيه تباب، وبعد الحكمة في تفهم الكتاب يأتي دور الحكمة في سواها مما يتوجب على المسلم في صالح اللحياة، علمية وعملية وأخلاقية، سياسية واقتصادية، وكل ما تتطلبه الحياة الحكيمة السليمة كأفضل ما يمكن


 يكونان إلا بوسيط وهو رسول الوحي، إذ يتلو عليهـم آيات الله ويعلمهـم الكتاب والحكمة فيزكيهم: تزكية للضمير والشعور، تزكية للعمل والسلوك الـوك من الأساطير الغامضة الحمقاء، إلى اليقين الواضحّ، ومن رجارية رجس الفوضى الالخلاقية إلى طهارة الإيمان السليم، تزكية للفرد والجماعة المسلمة سواء:
 بإذن ربهـم، إلى مـراط الـعزيز الـحميد، وهـم من بعـث فيهم وإليهم

$$
\begin{align*}
& \text { § (£) سورة النساء، الآية) } \\
& \text { سورة الشمس، الآية: } 9 \text { الا }  \tag{Y}\\
& \text { سورة طه، الآية: V7. }  \tag{r}\\
& \text { (1) } \\
& \text {. AY : مورة الإسراء، الآية الآ: }  \tag{0}\\
& \text { سورة القمر، الآية: } 0 . \tag{7}
\end{align*}
$$

الرسول بأعظم ملك من ملائكة اله، منذ كان فطيماً، إلى أن اهتدى بهدي القرآن .
 الأمين، وإن كان ضـالاً عن هدي القرآن قبل وحيه، ولكنه لم يكن ضـلالاً

 من هدى مَن سواهمه، فإن كلاًّ درجات




بعده، حيث البعثة ابتدأت به، نم استمرت بحملة رسالته(1) فمهما كانت تلاوته وتعليمه وتزكيته مدى حياته بنفسه القديسة، أهالة، وبوكلائه وكالة، فهذه المهمة الإسلامية الخاللدة يحملها أولو الفضل والعلم بعده والى يوم القيامة الكبرى، دون وقفة عن هذه المسيرة الفاضلة، فمن



 إن أئمة الدين - المعصومين - والعلماء الربانيين، هم - على درجاتهـم - خلفاء الرسول يفعل ذلك يلق أثاماً، ويلاقي ربه مهاناً .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) فـ (آخرين) هطف ملى كلا (بعث) و(يتلو) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآيتان: 109، •17) (Y) }
\end{aligned}
$$





والحكمة والتزكية لحد تشمل طول العالم وعرضهـ (1)
ومن تم فهذه الرسالة السامية الخالدة من نسل إسمماعيل أورئت ضيغينة وشكيمة في إسرائيل الذين كانوا ينتظرون النبي الموعود، مؤولين بشاراته






:


 محمد إنهم ظنوا متجاهلين، خلود النبوة في إسرائيل، وضنوا عن انتقالها إلى (1) اللر المتنور Y: Y 10 - أخرج الطبراني وابن مردويه عن سهل بن سعد قال: قال رسول

 الآخرين وليسوا كلهم، فالأميون كما قلناه فم كافة المكلفين من الجنة والناس الجمعين، وإنما ذكرمم الرسول بغية ترغيب أصحابـا سورة آل عمراذ، الآيتاذ: VE، VY.

إسماعيل، كأنهم المقتسمون فضل الها، المختصوون بأفضله لأنفسهم! وقد خاب أملهم كما خاب عملهم:

ففي التوراة (التككوين Qع : • ) (لا تنهض عصا السلطنة من يهودا ولا
الحكم من بين رجليه حتى يأتي شيلوه الذي يجتمع فيه كافة الأمم).
والأنبياء الإسرائيليون كلهم من نسل يهودا، فليكن شيلوه غير إسرائيلي،
فإن به تنهض عصى السلطنة من يهودا(1) .

 (نبيٍ أُقيم لهم من أقرباء أخيهم وأضع كلامي في فمه لكي يبلغهم جميع

ما آمره به).
فـ (أخيهم) هـم - حسب نص التوراة() - - بنو عيص أخو إمرائيل، ، وأقرباء بني عيص هم بنو إسماعيل، لمصـاهرة بين عيص وإسماعيل، وقد

بعث محمد وقد صرحت باسمه الآية التوراتية التي تحمل إجابة دعوة إبراهيم في إسماعيل كما في الأصل العبراني
(وُليشمَعيل ثِمَيعتيخَا هِينّه بِرَختي أوُتو وَهِيفُرتي أوتو وَهِيرْبتي أوتو بِمْيُدْ
مِئذْ ثِنِم عَاسار نِسييئم ونِتْيوّا لِغُويَ غادُل) .
(ولإسماعيل سمعته (إبراهيم) ها أنا أباركه كثيرأ وأنمّيه وأثُمره كثيرأ
(1) راجع كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية) ص بr على انتقال الشريعة من إسرائيل إلى غيره
 (r) راجع (رسول الإسلام) بr - •ع).

وأرفع مقامه كثيراً بمحمد
(1) كبيرة)

فما أحمق الـمحمَّلين التوراة، التاركين الممؤولين لهها، الـماحقين
بشاراتها، التاركين شريعتها :



 يحفظوهـا، حيث حرفوها ولا سيما بشـاراتها بحق النبي الإسماعيلي، ولا ولما ولما ولما يتعلموها، أو تجاهلوا عما علموا علما منها ولا ولا ولما ولم يعملوا بها ولا نشروها بلا سليمة، وهذا تكذيب شامل بآيات اله وظلم فاحش بحقها . فمثل هؤلاء الخخونة الظالمين كمثل الحمار يحمل أسمار ألماراً : كتباً سافرة

 حَمل الأسفار إلا حمـلاء، وأما هـم فكان بإمكانهم تفهُّم ما حُمِّلوه، وحمْله الها
 كان ضـلال الحمار عفوياً عن قصور، فالإنسان الحمار يحمل حِمل الان الأسفار
 الواقع، فأين حمل من حِمّل، وأين حمار من حمـار؟؟! ومن ميزات هـا هـا الححمار عن زميله أنه ذلول سلس القياد، لين الانقياد، يوصل حِمله إلى
 شرسين شَمِسين، وغيَّروها كما اشتهوا، وشروا بها تُمناً قليلاً . (1) المصلر ص •ع -

 المحمّلة أعظم وأرقى، فتاركو حملها أظلم وأطنى، إذاً - فمثل الذين ألما



وشريعة بالذي يفضل متتسبيه على غيرهم، اللهم إلا بحمله كما حُمٌّلوا . ومن ضـلالات اليهود أنهم - على تكنيبهم بآيات اله وقتلهم الأنبياء


دورنِ الكَّإِي) : شعب الها المختار :

 إنها مباهلة بأهل بها الرسول
 نجران، ويروى عن الرسول مقاعدهم من الناره فلو لم تكن هذه مباه مباهلة لتمنوا الموت ليكذبوا كلام الشا

إنهم ليسوا من أولياء اله، ولكنهم ما فعلوا




والهَود هو الميل، سمّوا أنفسهم هوداً إذ مالوا عن عبادة العجل إلى
سورة المائدة، الآية: 11.
سورة البقرة، الآية: 111.
(Y) سورة البقرة، الآية: (Y) الآل

 إلى غير اله؟ ومن خلاله تعريض أنهم في الـحق مائلون عن اله لا إليه! وهكذا يُعنى من وهَادوّاَهِ فيما يسميهم الله.
 تتخطى الزعم، وزعمهم كذلك داحض بهذه المباملة التي هادوا عنها محيداً بعيداً .
 أولياؤه وأبناؤه وشعبه المختار، فلو صحّت هذه المزعمة فلتحبوا لقاء الله، والانتقال إلى دار كرامة اله ورحمته عن هذه الفانية الزهيدة الظالمة الفاتكة!
 الضمائر كمبدأ، وكبداية للحياة، إن كنتم صـادقين في ولايتكم، فإن الموت
سبب للقاء مو لاكم! .
 لا يتمنون الموت آبداً، خوفاً مما فرط منهم من الطالحات، وما انفرط
 كان فيها ما يعمل بالقلب واللسان، وسواهما من من جوارح الإنسان. وهذه الأبدية المنفية عنهم هي من ملاحم الغيب القرآنية، فمن ناحية






 تعيسة وأحرص من المشركين، فإنهم ناكرو الحياة الحساب، واليهود يقرُون
 المشركين! أية حياة كانت كما يوحي بها تنكير الحياة "احياةه. .

وطالما هـم يفرُون من الموت إلى الحياة، ولكن المموت لاقيهم لا محالة: ذ (كل امرىءٌ لاقِ في فراره ما منه يفرّ، والأجل مساق النفس إليه، والهرب منه موافاته) (ب) :


أنتم تفرُون منه وهو راكض وراءكم، وهو أسرع ركضاً مهما أسرعتم فراراً



 وإنها لفتة لطيفة تلفت الفالتين عن الشا أن مردّمم لا محالة إلى الشا، فلا ملجأ إلا إليه، ولا مهرب عنه إلا إليه، حقيقة يتناساها الناس، فيتذكرها من . سوى النسناس
 يوم في نقصان من الحياة، وزيادة من بواعث الموت، يلاقيه طول حياته، ولقاء

آخر هو موت الروح والضممير الإنساني، وهو لزام من يفرّ من الموت الثالث بما قدمت يداه، يفرّ من موت هو يعيشه طول حياته الشيرّيرة(1)، والفرق بير بين الموتين أن أحدهما في عاجل التكليف، والآخر في آجل الجزاء.
وهل إن تمني الموت من صـالحات التمنيات، فليعرِّ وليّ الهل نفسه للموت بغية لقاء الله؟ وإلا فهو من أعداء اله! أقول: نعم وكلا! إلا نعمم: في الموت الذي يأتي ببواعثئه الخارجة عن خيرة الإنسان بإذن


 لقاء اله، ولكنما الفاسق لا يتمنى هكذا موت، لأنه له لقاء عذاب الها ال وكلا : في الموت اللذي يأتيه باختياره إياه فالمؤمن لا يتمناه - اللهم إلا في الدفاع والجهاد في سبيل الله - إذ يأمل أن يسعى ويعمل من الصالد أكثر ممـا مضى، حتى تزيده درجات، فيلاقي ربه عند موته بنفس مطمئنة راضية مرضية، داخلة في عباد اله وفي جنة الله . والفاسق لا يتمناه خوفآ من استعجال عذاب اله، أو رجاء أن يعمل مـا طالحاً فيما فعل، للفساق الذين يرجى رجوعهم إلى الها.




الآيات المسبقة بعمومها في تسبيح اله، وشمول الرسالة المحمدية،
(1) مذا التوسع مستفاد من \$ثمَنْ الدالة على المستغبل.

والتنديد بمن حُمِّل الشريعة نم لم يحملها، إنها تقدمات وتنبيهات لفريضة
 منهم لما يلحقوا بهم، إلا المعذورين - إلى يوم الدين تبدأ الآية بخطاب شامل للذين آمنوا بهذه الرسالة - أجمع - اللهم إلا من لم يؤمن، فكيف يخاطب بما هو من فروع وملازمات الإيمان؟! .


مئلث التنييه مدى أهمية هذه الفريضة الإلهية.
 كل عصر ومصر، طول العالم وعرضهـ، من النِجنة والناس أجمعين، ومن



يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه بالجمعة: يوم الجمعة||(1) كمـا وأن هذا الشــمول هو من طبيعة الفوائض الإسلامية. فـ "احلال

 كانت لضربت عرض الحائط لمخالفتها الكتاب والسنّة الثابتة، ومنها ما روا الفريقان عن النبي فقال: اإن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في في في
 جحوداً لها، فلا جمـع الله له شمله، ولا ولا بارك له في أمره، آلا ولا مـلا له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج كه، ألا ولا صيام له، ألا ولا برّ له، ألا (1) بحار الأنوار ج 19 ص 1 Y 1 نقلاً من شرح النهج لابن ابي الحديد.

ولا بركة له حتى يتوب، فمن تاب تاب اله عليه||(1) . ولم يُستينَ - في مَن استني - المؤمنون زمن غيبة الإمام المعصوم رغم استئناء المجنون والصغير
(r) اللذين لم يشملهما قلم التكليف
 والنداء لها؟ مل إنها صـلاة غير فريضة الظهر أو الجمعة؟ ولا نعرف إسلامياً
 يختص فرضها بيوم الجمعة، ولا يجب الاجتماع فيها بنداء أو غير نداء؛ إلذأ فهي صـلاة الجمعة، كل ذلك إضـافة إلى الإجماع والضاع الضاع وروة أن آية الجمعة نزلت بشأن صـلاة الجمعة، وكما يؤيده متواتر السنة من طريق الفريقين عن . النبي
 الأموات والعيدين! أو (إلى صـلاة الجممعة)؟ ولا نعرف إسلامياً نداء كهذه لصلاة الجمعة، ولم تسبق من أئمة الجمعات مكذا نداء! إلاء
أو أنها إقامتها كما عن بعض المتفقهين المشترطين في وجوب الحضور



 ان اله فرض عليكم الجمعة إلى يوم القيامة البي البي


 والميض والأممى ومن كان ملى رأس فرسخين - الحمديث.

 يخلو حالد عن الصغر أو الكبر أو الجنون أو الـو السفر أو أنه مملوك لغيره الو الو المرأة أو مريض الو الو الو أمىى أو مو ملى راس فرسخين، نم لا يوجد استناء بعدما من فرض الجمعة إطلاقاً

لها إقامتها بشروطها؟؟ تم يـأتي دور البـحث عن الـمقيم لهها، هـل هو




وهذه الاحتمالات المسلسلة غريبة في نوعها من الحلقة الأولى : إلذا


 خلاف الضرورة: فإن الجمعة كانت منذ بزوغها واجبة دون هذا الشرط، قبل الها

 فعلها، إنما وقتية توحي بأن صـلاتها يوم الجممعة تفرض عند الأذان، ولا صـلاة هكذا إلا صلاة الجمعة.

 فالفعل المجههول هنا علامة الإطلاق، وأن المقيم لا شرط فيه، اللهم إلا
 (القلدرة على الخطبتين") .

أقول: إنما النداء هنا كما في غيرها من الصلوات اليومية هي: الأذان، ولا نعرف إسلامياً نداء: للصلوات سواه إلا للعيدين والأموات، فهو نـات الها

 الأذان، وضرورة أخرى أن الأذان ليس شرطاً لوجوب الصلاة.

ولكي يخفق الكفار هذا الصوت المدوي العالي من على المآذن - كانوا



هزوأ ولعباً إهانة لها وللصـلاة، ومهانة في تصميم المسلمين لها . فآيتا النداء - إضافة إلى إجماع المفسرين والروايات - تدلاننا أن ليس النداء هنا إلا الأذان المؤذِّن لوقت فريضة الجـمعة عند الزوالن، فهل إن

 إلا دخول الوقت، وليس الأذان إلا إيذاناً له، سواء أكان بنية فريضة الجمعة
 إذ لم تكن الشواخص وقتئذ منصوبة في كل مكان، ولا أية وسيلة أخرى

 شرط لوجوبها، فلم يقل (إذا نودي لصلاة الجمعةه) ولكي لا تختص النداء

 فلا يعقل أن يفرض الله تعالى فريضة هامة كهذه، شرط خيرة المكلفين، فإن أذنّنوا وجبت وإلا فلا ! فضـلا عن نية الجمعة في الأذان، فكيف يعرفـرفها السامعون؟!

تم المؤمنون المخاطبون بالسعي هم الأئمة والمأمومون أجمع، ف وإذَا
(1) سورة المائدة، الآية : هA
 عليك أن تشهلما، سمعت النداء أو لم تسمعه، وقال : وبهذا صرح آحمد ونقل النووي انه لا لا خلان فيه
 لحضورها؟ فعلى الأئمة جمع المأمومين ورعايتهم في آداء فرض الجمعاعة، كما عن النبي

ومسؤول عن رعيتّه . . . 11 (1)
فليس وجوب الجمعة مشروطاً بأيٌ من شروط: إقامتها، أو نداء خلاء خاص لها، ولا الأذان ولا الاجتماع، وإنما بدخول وقتها، فيجب السا السعي إليها على المؤمنين أجمع - أثمة ومأمومين - إلا المعذورين كما يألا الأي. فهنا نداءان لفريضة الجممعة، إلهيّ مو نداء الهّ، وبشريّ هو مو الأذان للتحريض لها والإيذان بدخول وقتها، ومن أسخف الأقاويل إناطة الفرض في الأولى بالثانية، أصالةَ نداء المؤمنين وفرعية نداء الها! فواجب السعي الـى فريضة الجمعة - إقامة وحضوراً - لا يُناط إلا

بحلول وقتها :
ولماذا لم يقل وإذا نودي لصلاة الجمعةه؟ إذ ليست لها نداء خاص! ولماذا لم يقل "للصصلاة في يوم الجمعة"؟ لأن "يومه ظرف يفيد ما تفيده
("في! ولكن " (من" هنا ، لها موقعها :

 المقلر؟ احتمالات تتحملها الآية، إلا ما تجعل الصـلاة بعضاً ليوم الجمعة،



 عن ريته، وكلكم راع ومسؤول من ريته).

ولا تباعض بين الفعل والزمان! أو ما تختص النداء بصـلاة الجمعة، ولا
نداء يختصها! !
تم بقية الاحتمالات تحرِّر النداء إلا عن كونها أذاناً كائنآ يوم الجمعة،
وتحرر صـلاتها إلا أن تكون بنية الجمعة ولها كالتالي :
(إذا نودي للصصلاة - نـداءً بعض يوم الـجـمعة: ظهراً، لا كـل نـداء لصلواتها كلها، أو نداء يوم الجمعة: أن تكون ا(من" بياناً لموقع النداء، أو نداء ناشئة يوم الجمعة، للصـلاة الكائنة للجمعة، الناشئة للجمعةلا . نداءٌ محررة إلا عن وقتها الخاص (اظهر الجمععة)، وصـلاة محررة إلا عن كونها صلاة الجمعة. إذاً فلا صـلاة ظهرأ يوم الجـمعة إلا صـلاة الجمععة، هي ركعتان بعد خطبتين مع شرائطها، وهي هي أربع ركعات كصلاة الظهر لولا الشرائط أو


وكما في المعتبرة المستفيضة(1)
إذاً فالنداء: الأذان - الكائن ظهر الجمعة، هي نداء لصلاة الجمعة على
 الله فيها، والاجتماع فيه، ليس إلا عند اجتماع الشرائط: عدداً ومسافة،
 حضور المعصوم أو إذنه الخاص، فلا أثر له إسلامياً عندنا . وعند فقد الشرائط أو بعضـها فأربع ركعات، بنيّة الـجمعة أيضاً كمـا الاامام فركعتان، وأما من يصلي وحده نهي أر أريع ركعات بمتزلة الظهر (وسائل الشيعة ج

 السعي هو عذّوٌ دون شدّ، وعمل مقصود مـتتم به، وهو العمـل اللذي



فالسعي إلى الجممعة - خطبة وصلاة، إقامة وحضوراً - هو القصد والعناية الخاصة لها، دون أن يشغل الإنسانَ عنها أيّ شاغل دنيوي أو
 بين أشغاله كلها أصلاً يقصد، فيسعى في إزالة الموانع عنها، وفي كمال الاستعداد لها، فلا يسافر يومها (r)، ولا يتعب نفسه بما يضعفـها عنها
 يعجل فيها قاصداً لها بهمام بالغ، وقلب فارغ عن سوامها . والسعي إلى الجمعة درجات، كما التكاسل عنها دركات، فلكلٍ سعئ

$$
\begin{equation*}
\text { سورة البقرة، الآية: الآية: 11\&. } 11 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

نفي المغني ج Y ص Y Y Y
 والمستدرك بـ £ £ من حـالاة يوم الجمعة مثله.



وسائل الشبعة ج

ونهى النبي

 الجمعة) (سنن ابن ماجة طب (YY).

لها حسب ظروفه ومكانه وزمانه وإمكانه، وقد يحسب الإعداد لها قبل يومها، كما وأن أصحاب النبي لأنه يوم مضيق على المسلمين(1)، وقد لا يجب إلا والم وقتها كمن حضرها ألما أم هو جارّ لها قريباً إياها .

فواجب السعي تأكيد لوجوب الجممعة، وتحصيل مقدماتها، وإزالة موانعها دون اختصاص بالعدو أو الركض إليها.

نم السعي هنا - كما أسلفناه - لا يخص المأمومين أن يحضروهاها، بل يعمّ كافة المؤمنين غير المعذورين، أثمة ومأمومين، فعلى كل" أن يسعى سعيه، فالإمام يحضٍّر حاله لإقامتها، ويحرِّض المؤمنين لحضوروها، والمأمأموم يستعد لحضورهما، ويعدّ غيره لها، فتحصيل العدد (خمسة أو سبعة) هو أيضاً داخل الِل في نطاق السعي، كما وأن تحريض مَن سوى العدد واجبّ ثّان.

فعلى الأئمة والمأمومين التواصي بحق صـلاة الجمععة، فلو تكاسل الإمام عنها، وجب على المأمومين السعي في دفعه إليها، ولو تكاسل
 إليها، تعاوناً في هذا البر العظيم والتقوى الهامة من المؤمنين أجمع.

وما يزعم دلالته على انتتراط حضور المعصوم بين ضـعيف مـخالف للكتاب والسنة المتواترة، التي أنهيت إلى مائتي حديث(r) وبين ما لا يدلُ

وسائل الشيعة ج
النبي
الـمولى مححد تقي المّجلسي والد حاحب البحار في رسالة الـجمعة : (فصار مشموع الالخبار
 والموثقات وغيرها أربعون حديثاً، والذي يدل ملى المشروعية في الـجملة تسعون حديثاً، ، والذي يدل بعمومه على وجوب اللجمعة وفضلها عشرون ححيثاً، والذي يدل على عدم اشتراط الإذن بظاهره ستة عشر سحيثاً .

عليه أبداً(1) ويعترف الفقهاء غير القائلين بالوجوب التعييني بقطعية دلالة الكتاب والسنة عليه، وإنما ذهبوا إلى التخيير جمعاً بينهما وبين الإجماعات الـمنقولة، وهـذا غريب من نوعه، فإنه خروج عن الكتابـ والـنـة وعن الإجماعات المزعومة)
 الذكر، والنداء هي (للصـلاة من يوم الجمعة)؟ فواجب الحضور هو حضور الصـلاة دون الخطبتين! كلا ، فإن الخطبتين من الصلاة، فــهـ إإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين"! وذكر الشا أعمّ من الصـلاة، فقد ذكرت الصـلاة
 (فإذا قضي ذكر الله) ولأن القيام ليس من شرط الصرلاة كلها، والآية تندّد









 كان قوم في ترية صلوا الجمسة أربع ركعات فإن كان من يخطب لهم جمسوا إذا كانوا خمس
نفرات) (المصلر ص ^^ ¹).

كما في الجوامر أن أحداً لا يشك في دلا لالة الككتاب والسنة القطعية على وجوب الجمعة، وإنما النذي يحملنا لمى القول بالتخير وجود الإجماها الاتا المنتولة على حرمتها زمن الغيبة، والجمع يينها يفضي بالتخير بينها ويين الظهر . أتول: ومذا رنض للكتاب والسنة والإجمامات جميعاً، مع أن معارضة الإجماع - ولا سيما المنقول منه - لدليل الكتاب والسنة، مذا أمر غريب!
 الخطبتان، فليكن ذكر اله هنا شاملاً للخطبتين.

وليس المـعني من ذكر الله منا خصـوص الخطبتـين، لأنه يعمـهـما




 تشملهما جميعاّ، وهو إجماع المفسرين والروايات، فقد ذكر ذكر الله بين
 وقد يجب فيهما كثير مما يجب فيها، كوجوب السكوت في الخطبتين،


إصغاء، ويؤيده مستفيض الأحاديث(1)
 وقت الندأه والصـلاة لا سواهـا؟ فلو اشترى، أو آجر واستأجر، أو رهن
 لمنافاته فريضة الجمعة، وهذا يعم كلّ مناف فعلاً أو تركاّ، بيعاً أم سواه الهِ أو أن البيع رمز إلى كل ما يشغل عن الفريضة، وإنما ذكر كأهم ما يُرام
 فعل ذلك لغى ومن لغى فلا جمعة لـ (الوسائل ج جr ب ب ع1) .


 . 1• $\mathrm{V}-$

من الأشغال الدنيوية، فغيرها أحرى بالمنع، وإن كانت من الأمور الأخروية
 كحفظ النفس والناموس والدين، فالمؤمن المأمور مؤكداً بصـلاة الجمعة، الـا
 حتى الأخروية التي هي أدنى منها إن كانت مضيقة، أم أم تساويها أو هي أهم منها إن كانت موسعة، فالوقت خاص بالجمعة لا تعدوها إلى سواهها .

فهنا دلالتان على حرمة ما سوى الجمعة: الأمر بالسعي إليها، والنهي

 بدل، فالذي يصلي الظهر مقارنة الجمععة، وهو على بُعديد منها أقل من الْا
 شرعاً، كانت صـلاته باطلة، اللهم إلا المعذورين.
 صلاة الجمعة خير من تركها، أو خير من اللهو ومن التجارة؟ ولا فضل في اللهو حتى تكون الجمعة أفضل منها! وليس (اخيره أفعل التفضيل دائماً :




 على اللهو والتجارة، لمكان اللهو الذي لا فضل فيه بل هو حرام، ولأن
(Y) (Y) سورة البقرة، الآية: الآية: YצY.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون
 وادعائياً، أن لو كان غير الجمعة خيراً فهي أفضل منه.
 اللغة، فليس الخير موضوعاً للتفضيل، فاستعماله فيه مجاز إطلاقاً، ولو كان فهنا مستنىى لوجود اللهو الذي لا خير فيه، وهو شر كله.

 إذا قضيت الجمعة بخطبتيها اللتين هما منها، رجع ما كان يمانعها إلى حكمه قبلها، إن واجباً أو مستحباً أو مباحاً، فالأمر بالانتشـار لا يعنـي الا
 الاأحكام السابقة على الجمعة، فعُطلة الجمعة ليست من الواجبات، وإنما
 حرياتهم في ابتغاء فضل اله، أياً كان من مبتغيات الحياة، وليذكروا اله كثيراً

 الحصول على فضل الله، وتُفلجون من يصدكم عنـ فنه

 تنديد شديد بهؤلاء الذين كانوا ينشغلون عن فريضة الجمعة بتجارة، وإن كانت تربحهم دنيوياّ، ولكنها تخسرهم بترك اللجمعلا الذين ينشغلون عنها بلهو لا يربحهم ولا دنيوياً وإنما خيالياً وشهوانيآ، فقد منعوا عن التجارة وهي من العبادات لولا الجممعة، فكيف بالللهو وهو من من


## 


 وهنا تتأخر، لكي تثبت أن ما عند اله خير، وحتى من التجارة، لا من اللهو

فقط.
وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي، ويمتاز عن سائر

 متلاحقين، فذكر الله واجب أثناء ابتغاء المعاش، انم هم هنالك ذكر آخر متحلل متجرد عن المعاش : صـلاة الجمعة وسائر الصلوات.



 ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه|(r)، وليس تركُ الجمعة بين الشيعة،

مستدرك الوسائل ج ا ص V V•ع عن الثيخ النقيه أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي في
كتاب العروس عن زرارة عن أبي عبد اله اله


 أبي هريرة قال: كان رسول الشا


 الجمعة والمنافقين فلا جمعة لـو



وذهاب جماعة من المتأخرين إلى التخيير بينها وبين الظهر، ليس ذلك مسنوداً إلى أي دليل شرعي، اللهم إلا التقية في تركها، وقد تسرّبت الـي التقية فعلاٌ إلى الفتاوى، فأصبحت كأنها ليست فريضة تعيينية! رغم النصوص القاطعة من الكتاب والسنة عليها، وما شرطُ حضور الإمام إلا خيالاً خيّل إلى جماعة، لا نجده في نصوص الجمعة إطلاقاً، ولفظة الإمام في البا البعض





نسخ أو اختصاص بجماعة أو شروط، إلا عامة لهم. الامر الام


 القدامي على وجوبها النعييني، إلا من يشذ عنهـم غالباً كالسلَّار، وأفتى به

كثير من متأخريهم (1)
إن الجممعة تضاهي الحي في أنها مؤتمر إسلامي ثان : أسبوعي - يدفع المسلمين للاجتماع في مؤتمرهم السنوي : الحج، فهي الصـلاة الحا الجامعة التي تعني صِلاتب بين مختلف الطبقات ممن آمنوا بالرسالة الإسلامية، فلا تصح إلا جماعة، فهي ذات دلالة منقطعة النظير، على طبيعة العقيدة الإسلامية. فليست أهميتها - إذاً - لأنها صـلاة كسائر الصلوات،

 كسادة العباد، وقادة البلاد، وأُمناء الرحمن وأركان الرشاد واد والاندانداد (1) (اجع كتابنا (على شاطئ الجمعة).

فإمام الجمععة يمتاز عن سائر الأئمة بميزات معرفية وعقائدية وأخلاقية، ومن حيث بلاغة الكلام وفصاحته، وآن يكون شجاعاً هارماً صامداً قوياً في
 ويجري للمسلمين وعليهم.

ذلك الإمام الخطيب دون الـموظفين وعّاظ السلاطين، اللذين يستغلون هذه الفريضة الاللهية لتوطيد آركان عروش الظالمين المستبدّين، المسيطرين على الشعوب بالسيف والنار.
ودون الخطباء الضعفاء الذين يحسبون الجمعة اجتماعاً للبكاء والدعاء، رغم أنها للبكاء على حالة المسلمين المتخلفة، ولإبكاء من يتدخل في شؤونهم مستعمرأ لهم ومستحمراً إياهم.
 ودحر الشياطين، كما الاتكاء على سيف أو قوس، أو سلاح اليوم، رمز لإماتة الأعداء، كما ويجب على كل مسلم أن يعيش مميتاً مستميتاً، ولكي تكون كلمة اله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى(1) .


$$
\{0\}
$$



مدنية - وآياتها إحدى عشرة
















层


符

سورة تحممل اسـم المنافقين نـم وصمـاتهم وسـماتهمّ، كما أن سورة أخرى تحمل اسـم المؤمنين، نم لا تحمل ثالثة اسم المسلمين، ولأنهم مؤمنين - بمختلف درجاتهم - ومنافقين - بشتات دركاتهم - فالمسلم إما
 وفاقاً وذاك نفاقًا ، فأين منافق من موافق؟ .

فالمنافقون يندد بهـم في مئات الآيات القرآنية بمـعاصيهم وأخطارهم

 بتكرار مخازيهم والفتن التي أقاموها ضد الرسول

 العدول كما هنا، وتخلدهم في اللدرك الأسفل من النار في غيرها . فقد انسلَّوا من الجند الإسلامي يوم اُّحد، التحاقاً بعدوهمه، وتوهيناً

 حديث الإفك، وأثاروا الفتنة في قصة السقاية والعقبة، وأرجفوا المدينة ضـد الرسول والمؤمنين، وإلى غير ذلك من تتحركاتهم المنـافقة ضد الرسالة (1) ومي سورة البقرة، آل حمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، العنكبوت، الأحزاب، الفتح، الحليد، الحشر، التحريم، المنانتون.

الإسلامية، فهـم كانوا أُصلاء في هـه الـمؤامرات من جهـة، وعـملاء من أُخرى، قاتلهم الله فأنى يؤفكون.

إن كفار مكة لم يكونوا لينافقوا الرسول من القوة بـحيث يُرهبون، فيُتملَّق لهم في الظاهر، فإنـما كانوا يناوئونهـم جهاراً، ويقاومون الدعوة بكل ما لُديهم من طاقات دونما تحرز أو تحفظ، وأمـا في الـمـدينة فقد كان للننبي أنصـارٌ أقوياء إضـافة إلى من هـاجر من الممؤمنين الأصفياء، فلم يكن - إذاً - من الهيّن ألن يقف البقية الباقية من الكفار، في وجه اللدعوة، إلا بألوان النفاق والـمكيدة - وكما هي شأن التتغلب وجاه الأسد - لذلك تججد آيات المنافقين مدنية كلها، إلا ما يلمع للنفاق بمعني أوسع

ولكي يكيدوا الرسول الإسام ويحلزروا عما يتحلّرون، كانوا إذا جاؤوا الرسول رسول اله

شهادة السر والـعلن وهي أثبت لهـم من الـعلم انعلـم أنك لرسول

 اتخاذ أيمانهم جُنة، إذ كانوا يُرمون بالنفاق.

فإنه الذي بعثك برسالته فعلمه بها كاف لك كرسول، وإن كان الله يشهد لمن أرسل إليهم بهذه الرسالة السامية، بمختلف الشهادات القاطعة، فمالك وشهادتهم الزور والغرور.

يخفون ما لا يبدون، ويبدون ما لا يخفون، فعلمه تعالى في نفسه




 لهما، ثالوث الكذب والنفاق وجاه الصدق والوفاق، فمن صـدقِ مطلق وهو

 الواقع، ولكنها كذب لمنـافقة العقيدة، وهي من أخطر الكذبـ: كذب المنافقين، والمقالة المنافقة للواقع، الموافقة للعقيدة، إنها دونها فيا في الميا اللخطر، سواء من الكافر الذي يشهد بعقيدته الكافرة، أو المؤمن الخاطئ
 كذبٌ كافر عامد، وكذب مؤمن غير عامد، فأحرى آن يسمى هذا جهلاً لا لا كذباً.

فالقولة غير الموافقة لواقعي العقيدة والحقيقة معاً، وأنها قولة منافقة كاذبة تماماً، والموافقة لهما صادقة تماماً، ثم بينهما متوسطات، وإما مإن كانت المنافقة للعقيدة، الموافقة للواقع أخطرها مسّاً من كرامة الحقيقة .
 شهادة المنافقين وجاه الواقع، فشهادته ثانية بكذبهم المؤكد بأداته : (إنٍ . . لـ لـ لتبّت كذبهم بالنسبة لواقع العقيدة، لا واقع الحق .

وهكذا يكون دور المنافقين في كذبهم أنه أخطره إذ يغرُ غير النابهين. ولأن الـمؤمن ينظر بنور اله فلا يصدِّق قولة الزور المنافقة، لذلك


نفاقاً على نفاق وكذباً على كذب:

توحي الجُنة أن نفاقهم كان يظهر أحياناً من صفحات الوجه وفلتات الللسان أو بما يظهر الله - نبيه والمؤمنين - عليه، فيضطرون إلى جُنهن : ترس








 وهكذا نرى حياتهم الشريرة المنافقة حياة الكذب، والحلف الكذِّب،

 الأشهاد، ولكي يستوي المؤمنون النابهون والبله في التعرف إلى كذب مؤلاء

$$
\begin{align*}
& \text { (0) (0) سورة المجادلة، الآية: عا } 1 \\
& \text { سرورة التوبة، الآية: } 07 .  \tag{1}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: الآلـو. } \tag{r}
\end{align*}
$$

المناكيد، ولذلك نرامم حذرين عن الآيات والسور التي تفضحهم: أيَّذْرُ

(1)

وقد أخرج الله ما كانوا بحذرون بهذه السورة، حاملة الثورة الماحقة





 الإيمان، أيآ كان، وهذا الكفر العامد المعاند بعد الإيمان طبع على قلوبيهم
 يفقهون قبله، وإنما زال عنهم فقه الحق وإدراكه فالتعلق بها بها بما الحا اختاروه من


 إمام لسائر المدارك والحواس والأعضاء، كذلك طبعه طبغ عليها جمعاء

(8) إن الكفر بعد الإسلام هو الخروج عن الشهادة باللسان بإنكاره كذلك وهو بعد الإيمان خروج عنه، إما إلى


سورة الأمران، الآية: IVQ.
سورة التوبة، الآية: Vع. V.
(1) سورة التوبة، الآية: 78.
(Y) سورة التوبة، الآية: بالوه:


الكفر المطلق، أم إلى الكفر النفاق، ومو المعني منا، فمن المنافقين من

 الإيمان قد يتدرج إلى الإيمان، فهو مسلم غير منافق ولا مؤمن، وقد ولد يبّبت

 النفاق يرجع لهم بأخطر الأضرار وهمم لا يعلمون، نم الم خروجهم إلى الكفر
 الججلابة، ومقالاتهم الحلوة البراقة، التي تغر مَن لا يعلم السرائر :


إن حياتهم الظاهرة، بأجسامهم: أعمالهم الجسدانية وأقوالهم وأموالهم




فأجسامهم هي التي تعجب، دون أرواحهم وضمائرهم الخاوية من كافة معاني الحياة والإنسانية، أجسام وقوالب نضرة، كأنها على قلوبب رائعة عطرة، ولكنها خشب مسندة خاوية، وحتى كأنها عن الأرواح النباتية أيضاً، ولا يعنى من عُجاب أجسامهم سِمنها وجمالها فقط، فكثير من المؤمنين لهم أجسام حسنة، وإنما يُعنى أن المعجِب فيهم - إذا كان - ليس إلا أجسامهم وأعمالهم الجسدانية.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحجرات، الآية: ع أ }  \tag{1}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: } 00 . \tag{Y}
\end{align*}
$$

تم وأقوالهم التي تنبئ عن الضـمائر والحقائق، هي أيضـاً معجبة لـحلّ
 كلامهمم، إضافة إلى أيمانهم الجُنة التي تصد عن سبيل الجَنة، فكلامهمم يوحي الصُّم الصـلاب، وفعلهـم يطمع فيكم زمالاؤهم الأعداء، ولكنـما الظاهرتان هاتان ليس وراءهمما إلا كل خواء وبلاء، كالخششب المسندة : فهم أشباح بلا أرواح، وتجار بلا أرباح، ونساك بلا صهلاح، قوالبهـم قوالب الآدميين، وقلوبهم قلوب الشياطين

فكما الخُشب المسنَّدة - وهي الخشب النخرة المتآكلة البالية الجوفاء، كثيرة السناد(1) إلى غيرها لتقوم كالأخشاب السليمة أو كالأشجار - كما أنها

 سقف أو جدار، ولكن الحَشُب المسنَّد لا نفع فيه اللهم إلا حرقه، أو يسند إلى أسناد ليخيَّل إلى الجهال أنه خشب أو شـجر، كذلك هؤلاء الماء المعجّب بأجسامهم، المسـموعة أقوالهمم، يحسبون أوتاداً وأوتاراً للحركة الحّاك الحيوية
 فإنها تنمو لصالح الحياة، وهم ليسوا إلا عراقيل دون الوصول إلى الحياة! فهم أجسام تُعجِب، لا أناسي تتجاوب، هـم خشب مسنَّدة ملطوعة بسواها من جدار وسواه، لا حوالك لها، وإنما حياتهـم التجسس عن كل

 الريح، التي تجعل كل ريح عابرة صوتاً في قلبها، كذلك مؤلاء الخشب المسندة الجوفاء، يحسبون كل صيحة ضدهمر.






 الأشهاد، وكما يستحقون دعاءك والمؤمنين: أن يقاتلهم اله على طول الخط

هكذا .
 قتالآ، وإن كانت تتحمل بضمن الإخبار دعاءً: إن الهُ ينقل حال المؤمنين



 الإفك والصرف عن الحق، فاله هو مقاتله، وجملة الإفك تتحمل كليهما . نم إنهم - بعد فضحهم - يطالبون بالاستغفار، وأنى لهم الغفر؟ وهم مستهزئون مستكبرون:

: تُسَتَبْرِونَ (18)
إن الاستغفار يتطلب حاللة خاذلة بجنب الله، راجعة عما فرّط في جنب (1) الحصر مستفاد من تتديم (مم) على (العدو) ولمكان (ال) الاستغراق.


(1)

ولكنهم على تفاقم كفرهم بنفاقهم العارم، وأنهم طولبوا بالاستغفار وأن يستغفر لهم الرسول، يلوون رؤوسهم مستهزئين، إشارة الصلدّ والاستكبار، صـّاً وإعراضـاً عن الاستغفـار، واستكبـاراً على اله، وعلى إتيان رسول الله

 إلهية، واله لا يهلي الفاسقين المصرين على فسقهم، لنلك:



سواء عليهم استغفار الرسول وعدمه فلن يغفر اله لهم، وإن استغفر لهم

 فسواء هذا وذاك عليهم، اللهم إلا المنافق التائب، كغيره من الكافرين، أو





$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: •• }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأحزاب، الآية: سr. } \tag{r}
\end{align*}
$$

يسمح له بالاستغفار لقوم منافقين مستكبرين، وهم أخطر وأشر من المشركين

 الْتَحِبِرِ(1)

 رؤوسهم وزهدوا في الاستغفار"(Y)
 فسقه وإن أتى بلفظة الاستغفار، من كافر أو منافق أو فاسق غيرهمـما اختصاص الحرمان بالمنافقين، فكل خارج عن طور العبودية، منفلت عن

فالخروج عما يستغفر عنه، هو من أصول قبول التوبة، وهي التوبة النصوح. نم ومن مكائدهم ضـد الرسول

بالضغط المالي :


هذه الخطة المنافقة في المدينة سبقتها خطة كافرة في مكة، ومي تقاطع بني هاشم في شـعب أبي طالب ليظلوا جياعاً حرجين في لزامات الـي الحياة، حتى ينفضوا عن رسول اله
 وألوان النكال العضال .

فليس المؤمنون بالرسالة حقآ ممن ينفضون عن الرسول
 الله، اللهم إلا منا فقون أسلموا مغبة المال، كهؤلاء الأوغاد.

تم هذه المقالة الخسيسة اللئيمة من المنافقين لمن تتجه؟ ألأمثالهم؟؟ وهم لم يكونوا من المنفقين على من عند رسول اله اله فأقوياؤهـم في الإيمان لا يتأثنرون بمقالات المنـانـافقين ! أم الضـعفاء منهـم؟ علّهم! ولكن عدم إنفاقهم لا يؤثر إلا في ضـعفاء كأمثالهمّ، نم الله الذي لـ لـ خزائن السـماوات والأرض : من مواضـع أرزاق العباد، ومدارٍ السحابه، ومخخارج الأعشاب وما يجري مجراها من الأرفاق : ما خزن فيهنما وبطن، والله مخرجه بقلر معلوم، وينزله بقدر معلوم، إنه لا يعجز عن جبر كسرهم وفقرمم، وعن تأييدهم في صبرهمه، وهو الرازق لمن آمن وكفر، فهل يحصر رزقه للمؤمنين بالأنرياء الضيعفاء في الإيمان؟ ومن خزائن الله يرتزق هؤلاء وهؤلاء، فليسوا هم رازقي أنفسهم، وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين!
 ينسى أولياءه، فليست هذه الخطة اللئيمة إلا لأنهم لا يفقهون: إن خزائن الأرزاق بيد اله، وإن اله ناصر المؤمنين، وإنه خاذل المنافقين، وإنه موهن كيد الكافرين، ولأنهم لا يفقهون بـما طبع على قلوبهـم، فهـم لا يزالون يحاولون في إطفاء نور اله، واله متم نوره ولو كره الفاسقون.

فالفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، ولم يتوصل المنافقون بشاهدهم على غائب معرفة الله، وأن له ما في السماوات وما في الأرض . تم هـم من غيّهم واستكبارهـم، وإن حسبوا أنفسهم أعزة غالبين، والمؤمنين أذلة مغلوبين :

重

هناك الا يفقهونه لفقدهم العلم الغائب، وهنا „لا يعلمونه لفقدهم العلم الحاضر أيضاً إذ لا يشعرون، وكأنهم لا بحسون أنهم الألألة الألة وهؤلاء

الأعزة، والعلم أعم من اللقه وهم يفقدونهما بما طبع على قلوبهم أهؤلاء الخشب المسندة، والحمر المستنفرة أعزة، نم أولئك الألؤلونياء المكرمون أذلّ؟! كلا! ولكن المنافقين لا يعلمون، جهلاً عن تقصير . توحي الآية بأن جماعة من المنافقين كانوا وقتثذ خارج المدينة، فأخذرا






 على منافق بباب المدينة - وهو أبوه: رأس المنافقين - قائلاً: والش لا تدخل الا الا
 وما أعز المؤمن إذ يتني بعزة الرسول يقرئها اله بعزته، ولأن عزتهم مستمدة من عزته، فلا تهن ولا تهون، ولا
(1) سورة النساء، الآية:

 ابنه سيفه بمدخل المدينة على أييه فال يدعه يدخل ليعكس مقاله: ليخرجن الالعز منها الالاذل، فيوتنه خارج المدينة حتى يأذن الرمول

. لاَ يَعَلْوُنَا
(إوإن اله تعالى فوّض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوّض إليه أليّ أن يذلَّ


 من الذلٌ أن يوخخذ ماله، أو يضيق على معيشته، أو يقتل في سبيل الهّ، وإنما ذلّه خروجه عن طاعة الش .
ولتستحكم عرى الإيمان في المؤمنين وجاه عراقيل الأموال والأولاد
التي تلهي عن ذكر الله، يوصيهم الشا ألا تلهيهم:


فمن الملهيات عن ذكر الله ما تلهي على أية حال كالغناء والرقص





 يبصرون إليها نظرة قاصرة لا يعدوها إلى مغزاما ومنتهاها الاهيا .




 دنيا الحياة وعقباها، مهما ربحوا حيوانياً لفترة قصيرة زهيدة! .

ومن آثار الأموال والأولاد غير الملهية عن ذكر الله، إنفاقها في سبيل الله، دونما ابتغاء جزاء أو شـكور ممـن سوى الله، بإزالة كالاء الافة التعلعقات بالأموال والأولاد، إلا ما يحصل بها مرضاة الها:
 :

وطالما الإنسان بنفسه ونفيسه، بما له وأولاده، وبكافة معطياته، إنه هو
 شيئاً، وإنما هو مستخلف فيما رزقه الله، فإذا أنفق فإنما ينفق من مال اللّا

وليكن الإنفاق قبل أن يأتي الموت، فإن الإنفاق عنك بعد الموت، وإن
 وإن كان الوصي والمنفق عنك رسول اله

كنت تنفقه.


 تكن من الصالحين دون تحسُر بعده ولا تأثُر .

أنت تموت ولم تنفق ما عليك؟ وتترك كل شيء وراءك؟ فتنظر بعد
سورة الحديد، الآية: V.

الموت أن ليس معك شيءٌ ممـا الَّخرت؟ وهذا من أحمق الحمق وأخسر الخسران! وأنت تطلب تمديد أجلك:

## 

فالأجل المـحتوم المسـمّى لن يؤخر لأيٍّ كان، صـالحاً أم طالحـاّ،



 فالعادلون لهم نصير، ينصرمم الله إن شاء في تأجيل آجالهم المعلقة ليزدادوا خيراً، فعدم الإجابة في تأجيل الأجل المعلق ليس إلا لعدم أملية المستأجل
 وأُجِلتم ما شُتتم
ويما أن المخاطبين هنا المؤمنون، فهنا إيحاء أن المقصرين منهم في الإنـفـاق سـوف يـطلـبـون الـرجـعـة ولـن يـرجـعـوا، وكــــا يـروى عـن الرسول
 في تمديد الأجل المعلق، لا ليعمل صـالحاً فيما ترك، بل ليحقق الأمل في
 يُجابون في إحيائهم بعد موتهم، وليستكملوا بمناصرة المهلي

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المؤمنون، الآيتان: \$9، .1". }  \tag{1}\\
& \text { سورة المؤمنون، الآية: . } 1 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة فاطر، الآية: الا } \tag{r}
\end{align*}
$$

 بيت ربه أو تجب ملبه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت).


$$
\text { £ } \vee
$$



مدنية - وآياتها ثماني عشرة

我





 (2)






: تَدِيرّ
وإيُّبَّحُ دائماً لزام الذات تسبيح الحال والمقال، الإشارة والعبارة،

 دون ضد ولا ند ولا وكيل ولا شريك، فلا ملك لغيره إلا ما مباه، ملكاً
 الجميل والفعل الجزيل، ولا جميل ولا جمال الا ولا ولا جزيل إلا الجليل وإليه، أينما كان، فلا ثناء إلا له، رغم ما ما ينكا ولا
 كذلك الحمد، فسواء بلسان التكوين الحال بمحامد الحد الصنع في الخلق، ألما أم




 المؤمن الِى اله، فإنما يركن إلى المَلِك المسبِّح المحمود، القادر على كلى شيء، فيطمئن في الحياة كل الحياة، وبعد الممات.

 (1) راجع الجزء YQ من هذا الثفسير كلام في القدرة.

هنا لا تعني تفريع الكفر والإيمان على الخلق، أنهما من خلق الله كما سائر اللخلق، وإنما تعني تأخرهمـا عن الخلق : الكـفر والإيمان الاختياري منذ

التكليف


 حلِّه، ولو كان معقولاّ فهو ظلم وتسيير (اوما الله بظلام للعبيدها . فالخلق كلهم خُلقوا على فطرة الإيمان، وكما في الحديث القد القدسي : |(اخلقتُ عبادي كلهم حنفاءه| (r)

ومهما كان الإيمان مبدئياً أقدم على الكفر، ولأن الإنسان مفطور عليه
 اللساحقة من الناس النسناس، على مبدأ الإيمان الفطري، ولذلك قدم الكام الكافر




 من أعمالنا، لا من خلق الله، ولكن الله لا يخفى عليه شيءُ منهما، والعمل هنا يعمٌّ عمل القلب والقالب، فهو بصير بهما، وأنتم فيهما أمام بشير نذير . هذا - فما يروى أن الإيمان والكفر من خلق اله، إنه مـخالف لكتاب

> سورة الروم، الآية : •
. (Y) (Y)
سورة الكهف، الآية: YQ.

الفرقان ني تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون
الله ودليل العقل والواقع وأحاديث الفطرة، فيضرب عرض الححائط أو
يؤَّلّل(1)
وكما الله خلقكمـ، كذلك أحسن صوركم في الخلقلق، ومنها صورة الفطرة، فلتؤمنوا استجابة لنداء الذات الحسنة:
:
إن خلقهما حق وللحق وبالحق، لا باطل فيهما من حيث الخلق : ؤوَمَا




 (o) يعَلَمُونَ

ومن حق الخلق تصويركم بالصورة الإنسانية قلباً وقالباً خَلقياً وشعورياً
 الخلق أحسن من صورة الإنسان، مهما تماثلها مُوَر لا نعرفها، وقد توحي



 أول: حاشا الرسول من مكذا تولة تخالف كتاب الشالـ سورة ص، الآية: TV.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة آل حمران، الآية: } 191 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

سورة الانيساء، الآية: IV.

سورة الدخان، الآيتاذ: MA، ra،

 فتقويمه كالإنسان أحسن تقويم؟ لا ندري! .
ومن تَّمّ فهذا الخخلق الحق، وهذه الصورة الحسنة، مصيرهما إلى الهه،
 خلق الكون لغواآ ولهوآ وباطلا ، أفهذا الخلق العريض الطويل لا يهدف إلا هذه الحياة الزهيدة الهزيلة؟ فهذا هو اللهو والباطل، سبحان الربب الجليل!

: آلمَدْورِ (
إن المرجع ومَن إليه المصير، مو عليم خبير بما تكنُّ صدوركم وما

 فأحرى أن يكون عليماً بالصدور، فهل يخفى عليه - إذاً - ما تكنُّ الصدورو؟


 العليم، العليُّ القدير، الخيير البصير، الذي إليه المصير .
 مذكرات خلق الله وعلمه وقدرته، ومنها غابرة حلَّت في التأريخ وقد أتتنا في كتابات الوحي :

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الثين، الآية: ع. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: .V. }  \tag{r}\\
& \text {. سورة طه، الآية } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير الفرآن/الجزء الثامن والعشرون

إن نبأهم هذا كسـائر الأنباء: خبر ذو فائدة، تفيدكم عن جهلكمـ إذ
 تبعة السيئة: كالوابل : المطر الثقيل القطار، مقابل الطلِّ وهو خفيفه، فلوق

 دون ما يستحقونه، فذوق العذاب غير نيله - كما أن ذوق الموت غير الموت
 ولات حين فرار، فالعـذاب الأليم يعني الأخيرين، كمـا أن ذوق الوبال يخصُّ الأوّل .

ألم يأتهم هذا النبأ؟ بلى! فلماذا استغفلوا عنه؟ لأنهم رضـوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها! وقد كانوا يتناقلون أنباء بعض الهلكىى كعاد وتمود وأصحاب الرسٌ وقروناً بين ذلك كثيراً، ولكن لا حياة لـمن تنادي! ولماذا ملكوا هنا ويتألمون بالعذاب هناك؟ :

中产

فالأصل هو تكذيب الرسل برسالاتهم، رغم البيّنات القاطعة الظاهرة


(1) (1)
(1) سورة القمر، الآية: Y\&.

وليست هداية الرسل إلا هداية اله، بما يحملون من رسالات الله، فهل


 وإن حملتها أشجار أم أحجار، فكيف وقد حملها أبرار مصطفون أخيار!. فعجب من هؤلاء الأوغاد أنكروا آن يكون الرسول بشرآ، ولم ينكروا أن

 البشر، لأنه لا يؤهل لهلذه الكرامة! وقد يرفضهها الجاهل النكد، فيعبد الحجر

 الرسالة منهج إلهي لا بد أن تتمئل للبشر في ذوي نوعه، ليصوغه الـئم على مثاله قلر المستطاع، ولكي لا تكون للناس حجة على الله بعد الرسل . (\$)
 أمرهمه، فلو كان بحاجة إلى إيمانهم لألجأهم إليه، أم لو كام


 لأنه حميد بذاته، مجيد بأفعاله وصفاته، فلا يرجع عائد الإيمان إلى الله، ولا مضرّة الكفر إليه، وإنما إلى أهله وعليهم.

سورة الإسراء، الآية: ع9.

(1) سورة الانعام، الآية: 9 .
(Y) سورة المدئر، الآية: هr

والكفر باله ورسالاته يعني دائماً التحلل عن أسر شريعة الله، ومما يريحهم


: يَسِيرٌ (\%
إن الزعم دائماً كنية الكذب وزاملته، سواء أكان خلاف الاعتقاد أو خلاف الواقع أو خلافهما، والظن - إذاً - لزامه، إذ لا يركن إلى أيلّ دليل،
 استبعادات، فلا جواب إذن إلا تأكيد البعث قسماً بربّ محمد



 محمداً فـ ؤبَّ ورَبِّبَ ليس قسماً خاوياً عن الدليل، مقابلة اللادليل باللادليل! وإنما تعليل لطيف واستدلال بأقربية الغائب (البعث) من الحاضر (واقع الترا التربية

 وزيادات لا يعلمها إلا اله هـلا - وكذلك ربوبيته العالـمية تقتضي البعث للحساب، فلو لاه لكان تسوية بين المطيع والعاصي، بلا بلا تفضيلاً للظالمالم على





نرى دائماً أن نكران وجود الها وتوحيده، ونكران الرسالة والبعث، لا
 صدورهم من ظن وزعم، بمختلف البراهين القاطعة: فطرية، فكرية، عقلية،


 والانتهاء إلى تزييفهم بالبعض من براهين البعث
 بهم، يأمرهم آن يؤمنوا :
:


 مغزى الإيمان الأصل بالوحي اللذي يحمله الفرع. فالنور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره ماديآ، وأحرى منه معنويآ، فـ وأَّنَّهُ
 الكليلة، ومظهر لسواه، من العدم إلى الوجود، ومن الظلمات إلى النور. فرسول اله
 وتصوراته، ومعجزة في ذاته، كما في كتابه المبين• وهناك استمرارية نور الرسول نجـدها في عترته الطاهرة، اللذين هـم

سورة النور، الآية: هr.
سورة المائدة، الآية: 10.
سورة الأهران، الآية: 1•1.
سورة يونس، الآية: VE.
 محمد


 الساطع، والشهاب اللامع، وضياء القرآن أشرف من ضياء والـواء سائر الأنوار، لأنه يعشو إليه القلب، وهي يعشو إليها الطرف، والقرآن النور ظاهر بنفسه


ترى من يترك النور إلى الظلمات هل له بصر؟ أو هل يبصر وهو ينكر؟:




 الدنيا، ومكشوفون له يوم يكشف عن ساق، يوم التغابن، وأين كشف من كشف؟ :
(1) قد وردت أحاديث أن الألمة من آل محمد مم النور، ومذا من التأويل والجري، لأنهم




(Y) سورة النور، الآية: •ع .

سورة النساء، الآية: IVE (0) سورة الرعد، الآية: 19 سورة الدجّ، الآية: 7 عـ. (V) سورة النمل، الآية: 77. سورة الزخرن، الآية: •ع



: (tion

 درجاته، بكل الدوابب، سواء من مـذا النسل الأخير، إنسانياً وسواه، أم سواه من الأنسال المنقرضة قبله.

وهنا يومان وجمعان كما في النص، يوم جمـِ أول هو جمعهمم في
 للأول، جمع الإحياء للحساب واللجزاء الوفاق، فالقاء القيامة أيام نالائة: قيامة الإماتة، وقيامة الإحياء، وقيامة الحساب الجزاء للاء، وفي كلٌ منها جمع


 وكيف يتغابنون؟
هل إنهم رؤوس الضهلالة وأتباعهمه، أن يحاول كلًّ أن يبخس حـا



 (Y) سورة البقرة، الآيتان: 177، v: سورة الشورى، الآية


فهلا يوم التغابن بينهم في النار يوم القرار، كما تغابنوا يوم الدنيا، إذ

 دون خفاء، مهما كان خفياً يوم الدنيا .
أو أنه التغابن بين الهُ والكافرين به؟ فهم كانوا مبتهجين يوم الدنيا



يبخسوا الحق وأهله، فبُخسوا وخسر هنالك المبطلون.
أو إنه التغابن بين الأخيار والأشرار، إذ يحاول الشُريّير غبن الخيٌّر،


 وكأنما الفريقان كانا متعاقدين ومتبايعين، المؤمنون ابتاعوا دار الثوار الثواب،
 الييعة، فكان الربح مع المؤمنين، والخسران مع الكانفرين الفيان

 حيلة وغيلة، وخفاء المحق نتيجة كفر المبطل، أو جزاء جلاء كفره: غبناً بغبن، جزاءٌ وفاقاً.

EV: سورة الزمر، الآية: (r)

(1) (1)
(Y) سورة الحشر، الآية: Y.

وقد تلمح الآية نفسها بالتغابن الأخير في تقسيمها الثنائي وُوَمَن يُّيْمُ
 المَرِيحة المرحة تغبن ضـعفاء الإيمان، وحياة المؤمن الملتوية الصعبة تغبن حمقاء الكفر والطغيان، نم تظهر حقيقة الأمر في الحياتين يوم التغابن.

 ويسخرون من هؤلاء المؤمنين الضـعفاء: مـاذا يفيدكم هـنـا الإيمان، وأنتم كأمثالنا من أهل النار؟

 وتـرك كـبـائر الطـالـحـات:
 وإيجابآ، يكفر السيئات: الأعمال السيئة غير الكبيرة، وترك الحسنات الصغيرة، وهذا غبن من المؤمنين على الكافرين الظانين بهم ظنّ السوء الظالم: أنهم ولياهم سواء
كما وأن الكافرين ليسوا على سواء، فمنهم من يخلَّد في النار أبداً،
 النار لهم، رغم ذكره للمؤمنين فإنهم في الجنة آبلدين .

فهذه الفوارق بين المؤمنين الخاطثين، وبين الكافرين المختلفين في
 اللدنيا بجهالة الشاردين، وفي الآخرة بظهور حقيقة الغبن وباطله وأهلهما، لأنها يوم الدين
سورة النساء، الآية: اץ.












إن المصييات كلها لا تصيب أمليها إلا بإذن اله، وإن كانت بما كسبت



(1) سورة الثورى، الآية: •r.




ابتلاءٌ سيئاً ليزدادوا أجراً وغفراً أ
فإذن اله هنا وهناك هو السماح تكويناً بالإصـابة، فلولاه لاستحالت، سواء أكانت بحق، من موت محتوم، ومن سيئة بما كسبت أيديهم أنفسهم
 للمظلوم في أهلها، وهي الصادرة عن الظالمين، فما لم يأذن الهس لا الا يصاب


ورفضاً للتسيير في الخير وفي الشر سواء.
فليس الإذن - كما يزعم - هو السـماح التشريعي فحسب، أو لفـئ القول التكويني فحسب، وإنما هو التنفيذ عن علم، الشامل للقول المؤذن


 الأمر إلا بإذن الله، دون استقلال لسواه، ثم الإذن تكويناً فيما نهى الله عنه،

 ويريدها ويوفق لها ويزيد، ولكنه ينهى عن السيئات ولا يوفق لها ولا يزيد. والصبر المأمور به في المصـائب لا يشمل تلك التي تصيب ظلماً من الظالمين، فالواجب مكافحتها قدر المستطاع، وإنما يختص بالتي أذن الله
(1) سورة الحديد، الآيتاذ: YY، بY.
(£) سورة التوبة، الآية: ّعَ .
سورة المائدة، الآية: 1-9.

بها جزاء: وفاقاً، أم حتم الله كالأجل المحتوم، وهذا هو مقتضى الإيمان
 البلاء، ويشرح صدلره، ويفتحه على الحقيقة اللدنية المكنونة، ويصله بأصل الأثياء والأحدات، فيرى مناشئها وغاياتها، وأن ما أهابه لم الما يكن ليخطئه،

 وهـدايـة الـقلـب هـنـا هـي زيـادة الإيـمـان جـزاءة مـن الله علـى الإيـمـان الاختياري، وما أحلاه جزاءً في الدنيا، وليستعد لجزائه الأوفى في اللآخرة! . وفي عموم إذن الله للإِابات كلها إيذان للكافرين القائلين : لو كان ما
 بإذن اله وحكمته، لا يعرفها إلا من هدى قلبه، وإيذان للمؤمنين أيضاً أن لا لا
 المجهولة أو المعلومة للديهم بما يعرفون بنور الإيمان. وبما أن أغلب إصابات المؤمنين مادية في قوالبهم - وهي محسوسة -



 جزاء وتنبيه على سيئاته، ولكي ينجو عن بلاء الآخرة، ويقدم على التوبة في الدنيا!

: (19) هنا طاعة الله، وهناك طاعة رسول الله، تجتمعان أنهما طاعة الله طوَّن
 والثانية فرع، فلا يطاع محمد تتمئل في تطبيق كتاب الله، والثانية في سُنة رسول الش اله المفرقة، وفي أوامره ونواهيه الولائية والسياسية كقائد للدولة الإسلامية، فإنه الحاكم بين الناس بما أراه الله، فمن اختص الطاعة بكتاب الشا ورئ اله رسول اله فهما متلازمتان لا تفترقان ولا تتفارقان، الكتاب الأصل، والـونة الماع المفسرة

الموافقة له.


 فهذا تهليد شديد للذين يتولون، وتسكين لخاطر الرسول الأقدس، كيلا

يحزن، بلاغاً من :

يتوكلون عليه في كل قليل وجليل، ما يستطيعونه وما لا يقدرون عليه،
 الضصيف الهزيل أن يتوكل في الحياة الفوضى، فمن هو أحرى وكالة من اله؟ نم من هنا تختص الخطابات في السورة بالمؤمنين، خطابات تحذرهم عما يفتنهم ويلهيهم ويضلّهم :




والأنثى، فقد يكون الزوج عدوآ لزوجته في سبيل الإيمان، كما قد تكون الزوجة عدوة لزوجها في هذه السبيل .
فعلى المؤمن أن يعيش الإيمان بكل دوافعه ووقائعه، مواصلة من يعينه في تضيته، ومفاصلة من يفصله عنها وإن كانوا من أزواج إلاجه وأولاده، فالأزواج والأولاد الذين يعادونك في سبيل الإيمـان، لا سبيل لهـم إلا

 ويصفح ويغفر، حتى يغفره الله ويرحمه.
إن دور العلاج الممثلث (العفو والصفح والغفر) ليس إلا ظرف رجاء
 صرفه عن الإيمان.
فالعفو هو قصد إزالة الذنب صـارفاً عن المذنب، وأفضل منه الصفح وهو ترك التثريب والتعييب، ولذلك يأتي بعد العفو، فقد يعفو الإنسان دون صفح، نم يأتي دور الغفر وهو إلباس ما يصونه عن اللنس .
إن هذه الآية ونظائرها تعالج مشار الـا الإيمان، تدفعها عواطف القرابة، وعواصف النسبة، فقد يتخلص الإنسان عن الأغلال المتصلة به في سبيل الإيمان، نم تبقى أغلال منفصلة عنه صعبرا الفككاك، كالأزواج والأولاد الأعداء في سبيل الحقق، إذ يدفعون ذويهـم للتقصير في واجبات الإيمان، يقفون له في الطريق فيمنعونه عن النهوض



 ويقول : أما واله لُّن لم تهاجروا معي تم جمع اله بيني ويينكم في دار الهجرة لا أنفعكم =

الـمعقدة الـمتشـابكة تقتضي إثّارة الليقظة في قلوب الـمؤمنين، والـحلر من تسلسل عواطف الققرابة، الـمانعة من مواصلة التضسحية في سبيل الله، فاحذروهـم، أو عالجوهم .

## :(4) (6)

والفتنة - وهي الامتحان - أعم من فتنة الخير وفتنة الشُر : وَوَبَّكُكُم


فليبتغ المؤمن النابه من الشه الأجرَ العظيم، فيجعل ألمَ أمواله وأولاده
وحياته كلها ذريعة للوصول إلى مرضاة الشا، فيعيش تتوى الشا كما يستطيع:



والتقوى المستطاعة هي حق التقوى بحساب العبد، دون حساب الها
 يأمرنا نحن الضعفاء فوق المستطاع، المستحيل الحصول: حق تقوى الش
=
 سورة الانياه، الآية: مبر.
 والحاكم وابن مردويه عن بريدة قال: كان النبي


 تطعت كلامي ونزلت إليهما . سورة آل عمران، الآية: 1•Y

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثامن والعشرون
 والرسول الأقدس وهو أول العابدين يقول : اما عبدنالك حق عبادتكه! فما
 اله، فهل يعقل التناسخ بين الممكن والمحال؟ الـا فالآيتان تتجاوبان في حقيقة واحدة: تقوى اله المستطاعة حقها، فالتقوى الحقة - دون الباطلة - المستطاعة، دون ما لا يستطاع - هي التي يؤمر بها المؤمن: أن يكرس طاقاته كلها في التقوى ومكافحة الطغوى، وأن

يسلك سبيل الحق فيها دون ملل ولا فشل .
وكما آن التقوى الواجبة هي المستطاعة الحقة، كذلك مخلفاتها من
سماع الحق وطاعته وإنفاق الخير في سبيله دون شح وبخل :



 مصلحة الإنسان، الحقيقية، على ضوء وحي الله، فهي سبيل الله لأنها بأمر الله ودلالته، وهي سبيل الإنسان لأنها بفعله ومصلحته، وإن كانت بتوفيق الله، فإنفاق الخير وإن كان إفناء: للمال حسب الظاهر، ولكنه نفقة مباشرة لذواتهم وفيها مزيد هو وعد الرحمة الإلهية لمن أنفق خيراً لنفسه. والنفس الإنسانية وأضرابها، هي دائماً شحيحة في الإنفاق، فمفلجة هـاحبها عن سلوك سبيل اله، إذاً فلا فلاح إلا بوقاية ثتح النفس : وارَمَن
سورة يونس، الآية: A•1 .
 ليس الإنسان فحسب، كما ليس مو الله دون سعي من الإنسان، فمبدأ الوقاية في توقّي النفس وسعيها أن تقي شحها، وهي لا تكفي! نم اله يتمم
 سأله الطاهرون (اللهم قني شح نفسي)
 نم نرى تزويدهم رغبة في الإنفاق برحمة وعناية تتخطى التصورر، إذ يسمى إنفاقهم لأنفسهم قرضاً حسناً له فيعدهم المضاعفة! :


فتبارك اله ما أكرمه وأرحمه، ينثئننا، نم يرزقنا، تم يسألنا فضل ما
 يشكرنا! سبحان الله العظيم! فحق لهذا العبد الهزيل الذليل أن تزهق نفسه


وكما الإنفاق هو الإفناء، أن يؤتي ماله دون ابتغاء شيء ممن سوى الله، فيرى كل شيء عند الها، كذلك الإقراض هو الإقطاع، أن تقص وتقطع وتختص من مالِك ومالَك : الله، قرضاً حسناً: ب بنيّة حسنة، من مالك الحسن
سورة محمد، الآية: الآية: ان.





الفرقان في تفسير القرآنز/ الجزه الثامن والعشُرون







 شيء، ولا يحتاج إلى شيء من إنفاق وقرض ولَّلْكِيدُ ومن ومكته ورحمته يسمي إنفاقكم خيرأ لأنفسكم، قرضاً لنفسه.



مدنية - وآياتها النتا عشرة



















هنا يختص النبي

 الترغيب والتأكيد ما ليس في سواهـ، وفيه من توعيد المتلكئين المضـارّين ما
 والمحرمات فيه أبغض الحرمات عند الله. إنها سورة كاملة في القرآن، كلها موقوفة على تنظيم حالة الطلاق وقبله



 يحبب بعضهـم إلى بعض رغم الطلاق: اوأتمهروا بينكم بمعروفل" . وبما أن الإسلام يعني من التقاء جسدين في الزواج خلق الخلية الألألوا من جسد الأمة أي : التقاء قلبين، لا قالبين فحسبي، إنما التقاء إنسـانين كأنهما إنسان واحد، لذلك يراعي في باب الطلاق أن يبقى الالتقاء الإنساني

 لعلل خارجة عن طوقهما، ففضلا الفراق فيها، لكيلا تتخطاهما إلى اللى الفراق عن الأخوة الإسلامية، أو التخلف عن شرعة الله، فإنهما الأصلان الجلذريان في كافة القوانين والأنظمة الإسلامية.

لذلك ترى الآيات في باب الطلاق منا وفي البقرة وسوامما، تتشدد على

 بعد الطلاق لهن زيادة حق في المعروف ليزيل عنهن بغض ووصممة الفراق:



 (7) بَيْتَعْمُ

مضارة ممنوعة على أشراف الطلاق، ومتاع بالمعروف حينه، ، نم يستمر

 زواجاً بغيرهم فلا جناح، ولماذا العضل؟؟!

هذه جولة مختصرة في شروطات الطلاق ومخلفاته، تجعله فراقاً قالَيِاً، مع الحفاظ على الوفاق قلبياً قدر المستطاع، وهذا هو الطلاق في الإسلام، لا الذي يهـدم البيوت، ويهلدر النفوس والنفائس والأعراض، ، مـمن لا
 تنزل سورة الطلاق (^) هنا وآيات الطلاق هناك، لا لثورة نسائية عربية أو

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: YY (Y) }  \tag{1}\\
& \text { YY9 : سورة البقرة، الآية : (£) }  \tag{r}\\
& \text { (7) سورة البقرة، الآية: الآية (7) } \tag{7}
\end{align*}
$$

سورة البقرة، الآية: YMF.
(A) وتسمى أيضاً سورة النساء القصرى، تال ابن مسعود في حديث الُعدة : من شاء باملته أن


عالمية، ولا لأن المرأة دخلت الندوات أو الشوراءات، ولا لأنها سيطرت زمنياً على الزمن ورِجاله ورَجّاله، وإنما كانت هي شار الـا
 بعيداً من الزمن، فأصبحت على ضوء الشرعة الإسلامية: وليدة لا تُوأد ولا
 ضمماناتها الكريمة، فارتفعت حياة هذه الهزيلة الذليلة، من تلك الهـوة والوهدة، إلى حياة عزيزة أمينة رفيعة. ترى أن هـذا الدين المتين الأمين يعرض عنه أو ينكره إلا مطموس منكوس موكوس، وفيه خمانات الحياة كلها! وكراماتها كلها!




تجعل الآية من النبي وأُمته وحدة متماسكة، كأن النبي هو هو ومن معه، ولأنه لا يستقل عنهم، فكيانه مو الرسالة، والسفارة الإلهية لهمم: لا يأخذها إلا ليعطي

وطلاق النساء هو فراقهن عن نكاح دانمر، دون المنقطع وملك اليمين،

 يَسلخها عن المضي إلى المشارفة : عند تصميم الطلاق فطلقوا هكذا ا . . إذا

 لمكان ذكر العدة، فما هي العدة؟ وما هو الطلاق للعدة؟

العِدة هي هيئة خاصة من العَدَد، ويبنهما عموم مطلق، فكل عِدة عدد ولا
 من العدد، سواء أكان المعدود زماناً، أو مكاناً أو أشخاصاً أم ماذا؟

ومن عدة النساء أشهر تربصهن بأنفسهن نظرة زواج جديده أو أو التحلل عن الأول، كذلك وتريث أزواجهن رجاء الرجوع إليهن قبل انقضائها، إلا في عدة الطلاق البائن فإنه تربصٌ بهن للزواج ورعاية وراية لحرمة الزوجية، اللهم
 الطلاق المسنون في الإسلام، وهو من الواحد إلى التسعة، دون زيادة ولا

 بداية ونهاية، فـ (العدتهن" دون: من عدتهن، أو إلى عدتهن، أو في عدتهن،

إنها تشملها بداً وختماً .
فليس الطلاق بذلك الفوضى في العدد، ولا في تطبيق العدد، ولا في الـعِدة الزمنية بداية ونهاية، وكما نعرف عدة المرات وكيفية تطبيقها من
 نعرف العدة الزمنية أن بدايتها في المدخول بها بال الحير الحامل ولا الصغيرة أو اليائسة، هو طهر غير الممواقعة، فالطلاق لا يجوز ولا يجن الا
 في السنة الثابتة عن رسول اله






إرجاء إيقاع الطلاق فترة بعد اللحظة التي نارت فيها النفس للفراق، فقد تسكن إن كانت طارئة وتعود إلى الوئام، فليتربص حتى تطهر، نم إن ملك إلك نفسه وأراد الطلاق قبل الوقاع، فهذا دليل تمكن الإرادة، وقليل هؤلاء،




 بإحصـائها، مـع أنه لـصـالح الزوجات ألـا أيضـان، نظرةً الزوواج الثـاني، لأن
 الرجوع، فإذ لم يحص العدة لم يضبط معه الرجوع، وكذلك النفقة الواجبة عليه زمن العدة، فهنا مصلحة المنفق تقتضي ضبط العدة، لكيلا تزيد عن الواجب عليه، ومن مصالحها في الإحصـاء آلا يطول عليها الأمد فيطول
=







 أنك لا ترى طلاقه شيئاً فقال




الانظار للزواج الثاني، فإنه يضم النفقة أيضاً، وألا ينقص الأمد فتقل النفقة ويكون النكاح الثاني نكاحاً بالمعتدة وهي من المحرمات الأبدية.
 إحصاء العدة، فلا تزيدوا فيها نظرة الرجوع، أو المضارة، ولا تنقصوا عنها


 أزواجهن، فبيت الزوجية المقرر لها بنفقة الزوج، هو حق لها إلى الثى نهاية العدة

 الأمر، وكذلك خروجهن، وليس لهـما المصالحة على خلى خروجها لأن بقاءها


 وإلا فعلى الحاكم الشرعي منعهما عن ذلك، كما على كل مسلم، ولها ولها أن تتزين وتتجمّل لزوجها وتحاول في جلب نظره كما وردت به أحاديث الحاديث سناداً

إلى الآية)
فلا يجوز إخراجهن ولا خروجهن لأي أمر اللهم إلا الواجب المضيق
 فتخرج قلر الضرورة.

وهل الإخراج والـخروج المـمنوعان هـما إخلاء بيت الزوجية عنهن



للنهاية؟ أم وخلوه أكثر من العادة الجارية قبل الطلاق؟ أم مطلق الإخراج


 برجاء الرجوع، فلا إخراج ولا خروج هكذا إلا لضرورة قدرها، وإلا :
 للبينة، أو للزوج، ومبينة أنها لا تصلح للعودة: مثلث التبيين: من زنا ومساحقة، أو نشور لا يتحمل، أو إيذاء، الأمور التي تبين ألا رجاء للرجوع، وأما الفاحشة غير المبينة، من الثـلا الـا أم
 علاج عاجل أو آجل، فهي لا تسمح للإخراج أو اللخروج، بـخلاف المبينة



 مبينة أنها تتعمدها لكي تـي التحلل، وهل يبقى بعد هذا البيان الصريح مجال
لرجاء الرجوع؟



 ظلماً مزدوجاً هنا، وسوف يراه في الأخرى.重

ميل الرجوع، ولكن مقلب القلوبب قد يحدث في هذه الفترات أمرأ مرغوباً، فتتغير الأحوال البئيسة إلى هناءة ورضى، فالنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضهرة، وتغلق عليها منافذ المستقبل، فتزعم اللحظة سرمداً، رغم ألن


 القادر، ولا تمض فيما حكمت إلا متربهاً متريثاً راجياً رحمة الهُ ، فطلاقك
 حاجتك منها، وإخراجك زوجك عن بيت الزوجية، زمن العدلة، كل ذلك

 هذه الحكـم والعلل في تأجيل الفراق تأتي برهـاناً بيناً على طلاق الطلقات الثلاث في مجلس واحد، وكذلك كل لـعبة تزيل رجاء الرجوع،

وهذه هي الممحاولة الثـانية لـدفع معول الطلاق - بعد وقوعه - عن اجتثاث البناء، فإن المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة. تم وفي نهاية العدة ومشارف الفراق يؤمر بالتلطف معها إمساكاً أو فراقاً :




(Y) سورة البقرة، الآية: YMA (1) سورة البقرة، الآية: IM

والإمساك بمعروف هو الرجوع إلى بلوغ الأجل، فإذا بلغ وخرج فلا
رجوع، والفراق بمـعروف يحصل بعدم الرجوع حتى يخرج الأجل : 'وْإِذا




 واعتداء، تضييقاً عليهن نقمة، أو رجاء الأخلذ مما آتوهن شييناً والا
 إلى قبيل النهاية فيراجعها لا لغرض العود إلى عصمة الزوجية، وإنما ليطول



 الإنساني الطاهر، والفطرة السليمة الإسلامية، وهو العود إلى حياة سليمة
 فراق ودّي، فراق لا يفارق الإحسان: خلقياً ومالياً، أن تؤدي ما فرض اله

(钓)
فَصِلة الزوجية - إسلامياً - تقوم بمعروف وتنتهي بمععروف، استبقاء لمودَّات القلوب مههما افترقت القوالب، فقد تعود بعد الفراق إلى عشرة


(1) سورة البقرة، الآية: (YY (
(Y) سورة البقرة، الآية: YYه.

حسنة وأحسن مما مضى، فلا تنطوي على ذكرى رديئة، أو شائبة تعگِر صفاءها عند ما تعود.


 الفراق عند بلوغ الأجل إلا استمرار الطلاق فلا يحسا يلا الطلاق، إلا أن نقول: الططلاق يتطلب شـهادتين مرتين! أو أنه للططلاق

 للمطلقة في زواج آخر، كذلك الرجوع، ولكي تثبت حقوق الزوجة من جديد




بحاجة إلى شهادة حينه، لكيلا يلتبس الأمر، ويكون عن بينة(1) "الـ ولا تكفي ذوات العدل عن العدلين مهما كثرن وطمئنّ، ولا حـلا حجة في



 في شهادة الطلاق يجعل الآية صريحة في اختصاصها بعدلين.
(1) مها يدل على الإشهاد للرجعة ما رواه في الكافي عن بريد الكناسي قال: سالتت أبا
 على وعد رجعتها ومسها . . إذ يدل على أن الإشهاد للرجعة مركوز في أذمان المتشروة كالإشهاد في الططلاق . سورة البقرة، الآية: YAY.


 توعيد واعد، ولا رغبة في جاه أو مال، فالقضية هي قضية الله، والشهادة
 الشهادة له ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين .
 ذلكم الحدود كلها، إنها قضية الإيمان بالمبدلأ والمعاد، فمن يتعداهـا فقد تعدى الإيمان:






 وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه وهو يبتليه وهو يعافيه وهو يلـئ قال الرسول يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليهال" . ومن مـخرجه في الطلاق أنه يخرجه عن عقباته ويرزقه من حيث لا يحتسب من الطيبات.

ومن الممضايق في سبيل التقوى مضايق الجهل بالواجب، وإضهلال

 وفرقان من الله، نور يمشي به في الظلمات.

وكلا المـخرج والرزق من حيث لا يحتسب، يعمان الدنيا والآخرة،


ومن غمرات الموت وشدائد يوم القيامة|"(r)
وقد يظن المؤمن أن لو اتقى عاش ضننكاً، فيضنٌ بالتقوى أحياناً ويمارسها
أخرى، زعماً منه أن أسباب الرزق محصوروة فيما يحتسبها، ولكن الله :
 وضميرياً ورزقاً مادياً وما إليها من صنوف الأرزاق، غير المحتسبة، الداخلة في حساب الله لمن اتقاه.

هذا، ولكنه ليس يكتفي بتقوى اله من الرزق المــحتسب اللواجب تحصيله بالسعي، لكي يكتفي بها عن طلب الرزق(٪)، وإنما الله يطمئن الكن
(1) سورة الأنفال، الآلية: Y9.






 ويترك الطلب الثدر المتور المY

المتقين أنهم لا ينقصهم ما قدّر لهم بالتقوى، التي تحول بينهم وبين شيء
 التقوى ترك الطلب، فحشرت الأوقات كلها في سبيل التقوى الواجبة،

 حيث لا يحتسب(1) لكفتهم" و(اتخذوا تقوى الله تجارة يأتكم الرزق بلا بضاعة ولا تجارة" نم قرأ الآية)

 ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا حلينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه إليهم فيعيه مؤلاء ويضيعه مؤلا

 وفيه بإسناده عن أبي جعفر الختعمي قال: لما سير مثمان أبا ذر إلى الربذة شيعه أمير
 قال المير المؤمنين و خافوك على دنيامم وخفتهم على دينك فأدخلوك على الفلا وامتحنوك با بالقلاء، ، واله لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقاً نم اتقى الشا جعل له منها مخرجاً، لا يؤنسنك إلا الحق ولا لا لا لا لا لا يوحشنك إلا الباطل .
 في سبب نزول الآية أحاديث عدة النذر الجر منها التالي :


 والشدة، فلما أخبر رسول الشا







 أمر: من الأشياء أو الأمور، أو الأوامر، إلا صـادراً عنه وفاعلاً بإذنه، فهو بالغ أمره تشريعاً وتكويناً، بلا قصور ولا تقصير ولا فتور ولا تقتير، فليس او الا
 وآثارها، فهو البالغ للأمور كلها لا سواهه وها وهو الغالب عليها لا سواه ، فعليه
 بمقداره، وبزمانه وبمكانه وبملابساته ونتائجه وأسبابه، دون صـدفة ولا
 (o) (o)
 كلٌ حسب الحكمة العالية.
=

 النبي (1)


 على الله حق توكله لرزتكم كما يرزق الطير تغليو خما وفيه عن ابن مباس رنع الحديث إلى رسول الشا
 احب أن يكون اكرم الناس فليتق الشا
(r) سورة القمر، الآية: 9 ع.
(0) سورة الشورى، الآلية: (艹)

سورة الحجر، الآية:
سورة الرحد، الآية: A

فإذ يـأمر الله بـأمـر فهـو إلى رشـد وصـلاح مـهـما كـانـت الـعقبـات والعرقلات، وعامله إلى نجاح، والله هو حسبه في الإنجاح، فإنه بالغ أمره، دون أن يحجزه حاجز، أو يعجزه معجز!



هذه والمسبقة عليها تختص بعُدَد الطلاق دون الوفاة، وبالمدلخول بها غير اليائسة دون غيرها، فالمطلقة المدخول بها إذا كانت في سن من تحيض وهي تحيض فعلتها ثلاثة قروء، وإذا لا تحيض فثلالة أشهر، وكذلك الثك اليائسة المسترابة ولا عدة لغيرها .

واليأس من المحيض، منه مريب كما يرتاب فيه أنه لبلوغها إلى سن




ثلاثة أثهر .
 للمدخول بهن غير اليائسات، الأقراء أو الأشهر، فأولات الأحمال والمتوفى





أقول : إن بين الآيتين بالنسبة لهن تجاوبب الجمع بين الأجلين، فبينهما

 وغير الحاملات، فالآيتان - إذاً - تحملان لمورد الـجمع أجلين، أحدهما ولانـا

 التأجيل إلى أجل الوفاة لوجود السببين

تم لا أجل للحاملات المطلقات إلا وضع الحممل، ولا للمتوفى عنهن
 توحي بهما الآيتان، إذ ليس في كلٍ إلا أجل واحد، إلا إذا اجتمعا فتداخل الأجلان.

فمهـمـا أوحت آية الـحامـلات باختصـاص الأجل بوضـعه، وآية الوفاة
 الخاص، ففيما اجتمع السببان فالآيتان تتجاوبان في جمع الأجلين المسبيبن تم إن أولات الأحمال تعمٌ كل حمل، في أيٌّ من أشهر الحمل، وأيّاً

 الوضع آم سواها . فلا رجعة إلى أولات الأحمال المطلقات بعد الوضع وإن كان بعد هنيئة

 تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة.

من الطلاق، إذ لا أجل لهن إلا الوضع، كـما لا يجوز الزوأج للحاملات المتوفى عنهن أزواجهن إلا بعد الأربعة وعشراً، فإنها الأجل الثابت بشأن

الوفاة، إلا أن يضعن بعدها فبعده(الا

 ونجاحه، ويسراً في عاجله وآجله.
: فتقوى الله في كبائر الحسنات والسيئات، تكفير لصـغائرهما، وإعظام


فهذا مربع الوعد الإلهي الحنون لمن اتقى : عاش حياته التقوى - أن:
 ويُعظم له أجراً، أركان أربعة تنتجها التقوى في بناية الحياة، فيا لتا لتقوى الها موقعاّ عظيماّ، وفي باب الطلاق، إذ يدق عليها دقاّ متواصـلاّ هنا، نـم لا لا نجد في سواه مكذا . . . فيض يغري، وعرض يئير، تيسيراً للعسير، وتكفيراً للسيئات مع أجر كبير، سبحان الرؤوف الرحيم، الخبير البصير • نم ومن التقوى المأمور بها الإسكان من حيث سكنى الوُجد والإنفاق:




سورة الثشرح، الآَية: ه.
سورة النساء، الآلة: اب.

 "هن" هنا الرجعيات كما في مسبقة الآيات، فالإسكان الان هنا كصيغة أخرى عن الإبقاء في بيوت الزوجية هناك كمـا كن قبل الطلاق، رجاء
 فلا يشمل - إذاً - المعتدات البائنات، فلا يجب بلا بل لا لا يجوز إسكانهن فيه لانقطاع علقة الزوجية، فهل يجوز إسكان الغريبة في سكناك؟!. إذاً فلا إسكان، ولا نفقة كذلك، للبائنات المعتدات كغير المعتدات سواء، وكما اتفقت بذلك الروايات عن الرسول
 الححائط، وأحرى بالضربب الأقاويل التي تقرر أن للبائنة غير الحاملة حق

السكنى (1)
والإسكان لمن كانت في بيت الزوجية هو استمرارها فيه، ولمن أخرج عنها مو إرجاعها إليه، ولمن لم يكن لها سكنى الزوجية، كالتي كانت في


 معه قدر الإمكان حالة العدة الرجعية، مهـما كان الوجوب قبلها مطلق

السكنى
 مكاناً تسكنون فيه، حسب المكنة والمكانة، على الموسر قلره وعلى المعسر

كما في آيات الأحكام للجصاص: اتفق الجميع من نتهاء الأمصار وامل العراق ومالكك والشانعي على وجوب السكنى للمبتوتة.




 أيّ من أشهر الحمل، حملاّ منكم، فالحاملة من زنا قبل الطلاق أو بعده،

 في البائنات، وله وللعدة في الرجعيات.

فهناك الإسكان من حيث سكنى الأزواج خصهن بالرجعيات، وهنا

 الزوجية، والإنفاق، إذ تشملهن آية الإسكان والإنفاق، والحاملات البائنات لهن الإنفاق الشامل لسكنى غير الزوجية، فلهن السكنى والنفقة حتى يضعن

حملهن
فذكر الإنفاق هنا لا يدل على عدم وجوبه للرجعيات غير الحاملات، إذ
 وجوبه للحاملات البائنات، ولم يدل عليه دليل من ذي قبل، وإنه الإنفاق،

 أو ينقص إن وضعت قبلها، مهما اتفق الوضع في ختام الأقراء أحياناً، ففيه زيادة البيان التشريعي أن حقها يختلف عن غير الحامل . فليس ذكر الإنفاق هنا لـمجرد التأكيد، رغم ما قيل، وإنما لأنه يشمل

السابق من جهة، ويخص اللاحق من أخرى، فلا الإنفاق يدل على الإسكان من حيث سكنى الأزواج، ولا أن هكذا سكنى يدل على الإنفاق للحاملة

البائنة
نحاصل المقصود من الآيات، أن البائنات غير الحاملات ليس لهن
 منهن الإنفاق الشامل للسكنى المنفصلة حتى يضعن حمني الا الرجعيات الإسكان من حيث سكنى الأزواج، وبأحرى الإنفاق، وكما تؤيد

ذلك كلَّه الروايات.
ومن نم إذا وضعن حملهن جنيناً كاملاً حيّآ، يأتي دور الإرضاع، وهيا وهي
ا'حق به ولها حق الأجر، وهما مأموران بالحفاظ على صالح الرضيع:

: (4) (19)
فلهن حق الإرضاع وأجرة الرضاعة مع حق النفقة - لأنهما من نفقة



سكنى ولا نفةة وامرني أن أمتد ني ييت ابن أم مكتوم.
 الصخزي


 لها نقالت: أين أنتل يا رسول اله؟ فقال

 للمطلقة بائنأ إذا لم تكن حاملاًّ ، نيه عشرة الحاديث.
(Y) المصلر ص •Y باب وجوب نفعة المطلةة الحبلى حنى تضع، فيه خمسة الحاديث.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون
الولد التي هي على واللده - وليس له استئجار غيرها إلا إذا رضيت، أو
 فليس له أن بحول رضيعها عنها، إلا لضرورة موجبة أو مرجحة ألا ورئ، وإن وجد







- (1)

فالآيتان تتحدثان عن حقوق الحامل والرضيع، وتتجاوبان في المطلقة:
 وكسوتهن، ومن الرزق السكنى، وعليه حق الإرضـاع طلبن أم لا، إلا إذا وهبْنَه، وللرضيع حق الرضـاعة من أمه إلا إذا عجزت ألوا تو تعاسر الوالد
 والرضيع، لكلٍ نصيبه حسب العدل والحكمة، ولا يجوز أن يُستغل الولد
 بسبب الولد.

فلا فصال للرضيع عن أُمه إلا بتراضِ وتشاور، دون مضارة ومعاسرة:
 بالفصال فلا، ولا أن يتراضيا دون تشاور، ولا تشاور دون تراضا وصـال في الرضاعة أو فصال عنها على ضهوء تشا تشاور عن تراض واض وائتمار

بمعروف، وهو أن يتكلف كلٌّ منهما بالأمر وقبوله بمعروف لصالح هذا
الرضيع .

هذا منتهى الرعاية للموضـعة والرضيع في شريعتنا الغراءه وأن يأتمر
 عندهما، فلا يكن الفشل في حياتهما نكبة على هذا الصغير البريء، فعلى ضوء المياسرة بحقه تكفل حياته، وأما إذا تعاسرا فالطفل مكا مكفول الحـو الحقوق
 الوالد في الأجرة، وتعسير الوالدة في الرضاعة، أو تكثير الأجرة عليها، الو



 الـحفاظ على حياة الرضيع وسلامته فوق المصالح الـلح البسيطة المتخيلة بين الواللدين، كل ذلك فيما إذا لم يغن لبن غير المرضـعة، وإلا وإلا فلا إكراه على الـى الأم، إلا حقاً واجباً لها، وعليها، شرط أن يصلها حق الر الْا

 إن واجب الإنفاق للحامل والمرضـعة، وللرضـاعة، ليس إلا على قلر


 فليس للزوج أن يقتُر وله سعة، ولا للزوجة التعنُّت وزوجها فقير قتير، وإنما ائتمار بمعروف: وصالاً في الرضـاع، أو فصالاً عن تراضِ وتشاور فيه

لترضع له أخرى، دون أي استبداد وتأمّر عليه أو تساخط وتباغض فيه، فكما


لأنه منهما وأحرى بالرعاية
تم الإنفاق المسستطاع لا يخص البيئة العائلية، فإنه واجب في كل


هنا، وفي ختام الأوامر والنواهمي حول الطلاق ومـخلفاته، لا نـجد أنقاضاً من البيت المتهدم، ولا غبارا يملا النفوس فيخنقها الا ولا ولا قلا قلاقل تثير الاضطراب، فما حصل هنا ليس إلا تفريق الجسدين والبيتين ليس إلا ، لو روعيت أحكام الطلاق، فكافة الوساوس والهواجس اللدافعـة إلى الظلـلم

 إن حواجز القانون اللجاف الجارف الزمني ليست بالتي تحجز الإنسان



التقوى والخوف من الله المطلع على السرائر ما
إن الزوجين يتفارقان جسدياً في ظل هذه الأحكام وفي قلوبهـهـا
 ومن تم بكرر الوعيد على المتتخلفين، والوعد للمتقين، بما يجعلنـا نعرف أن باب الطلاق من أهم الأبواب في حقوق الإنسان رعاية وحائطة.

 دنانير بدينار، هقال النبي

 هَذَكً











 .

والعتو هو النشوز والترفع والاستكبار عن الطاعة، كأن لا دواءله ولا

$$
\begin{align*}
& \text { (r) سورة البقرة، الآلية: 0A }  \tag{1}\\
& \text { (£) مورة البقرة، الآية: YOQ } \\
& \text { سورة يونس، الآية: 4A. } 4 \text {. } \\
& \text { سورة يوسف، الآية: Ar }
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون


فالعاتون كلهم يحاسبون حسابآ شديداً لا يبقي ولا يذر، ويعذبون عذاباً نكراً: دهـاء: صـعباً لا يُعرف، وهذا العـذاب النكر ليس إلا ذوق العـذاب
 أحل العذاب؟:


 الألباب: اللذين لهم ألباب العقول المتحللة عن القشور، المؤمنون بالها باله وما





 الذكر : القرآن، وهو - بأقواله وتصرفاته وأعماله وأخلاقه وأحواله - إنه ذكر :
 ومههما كان الرسول
 (1) سورة اللذاريات، الآية: ع؟

السماه، مهـما كان البعض من رحماته المادية نازلة منها، وإنما الرسالة






 أحدآ قط بكنه عقله، وما عاشر وواجه أحداً بعلوِّه، وإنما كسائر البشر ، موضـحاً لهم رسالات ربه هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً .

فالرسول مهـما كان بقالبه أرضياً، فهو بقلبه سماوي إلهي يصدر عن



ذكر نزل عن غموضه ورموزه، لحدلً يسمعه ويقرأه ويراه ويفهمه إنسان
الأرض، وكما يعرفه ملائكة السماء، معروف في السماوات والأرض .
 إنما مبينات لما يتطلب البيان، لكيلا يكون له على الناس حجة بعد الرسل
 فيهم رغم إيمانهم، فالرسول يخرجهم بتلاوة الآيات - وهي اتبّاعها وإتباعها
(1) سورة الز الزخرن، الآية، الآية: ع. .

- يخرجهم من ظلمات العقائد والأوهام، وظلمات الشُكوك والأفهام، وظلمات الأقوال والأعمال، إلى النور، وهو صراط اله المستقيم غوَّمَن ئْتِّنُ


 هنا نقف أمام هذه التحذيرات والترغيبات بعد آيات الطلاق، ما هي
 الفرد فقط، إنما مو أمر الأمة المسلمة، عليهـم العـم رعاية حكم الله فيه، وكما

 يقع فيه العتو، فيؤخلذ به، لماذا سكتوا عما يتوجب عليهم من التوجيه

وأخيراً يذكرنا بطرف عظيم شاسع من ربوبيته تعالى لكي نعرف جانباً من سطوته وعظمته :


آية عديمة النظير في الإيحاء إلى عـد الأرضين وحـالتها الممادية




 مرفوعة بعمد لا ترونها، وهي في توسع دائم، كما عرفت من آياتها .

ومن أظهر الممماثلات بين الأرض والسماوات العدد السبع، أنها سبع منفصلات كما السماوات، أرضنا هذه وست أُخرى أمثالها(1)"، وأخرى في طباقها، فلتكن الأرضون السبع بعضها فوق بعض طباقاً، وهي تشمل حدود






 فلتكن كل أرض فوقانية أوسع مما تتحتها وإن لم يكن ذلك التداخل ولم الم






 فلاة تي - حتى انتهى إلى السابقة وتلا الآية




 من سكنة أرضنا ونوق البعض منهم لأنها كروية، إذا فلا منافاة ين الحا الحاديث الفوق واليا والتحت.
سورة نصلت، الآيتان: IT ، IT .
 وكما الأحاديث أيضاً تؤيد هذه الممانلات المستوحاة من الآيات.

وقد يقال إن الأرض لا تعني إلا الكوكب والنجم آياً كان، كما السماء لا تعني إلا الجو المحيط بالكرات، فليس لعدد السبع هنا وهنالك مفهوم محلدد، وإنما يشير إلى الكثثرة، فمن الهُراء والهذليان: أن الكوا الكاكب سبعة، والأجواء المحيطة بها سبعة، رغم أنها بليارات! .

ولكنه تفسير خاطئ للارْبين والسماوات، فإن الآيات التسع في تعداد اللسماوات تحصرها في سبع، وهي بصلدد استعراض أعدادها، وآية المماثلة تحصر جنس أرضنا هذه - أيضاً - بسبع، فمن أهذى وأهرأ ممن ينسب إلى كلام الله هكذا تعبير جاهل غالط: إنه يعبر عن البليارات بالسبع، محدداً لها به؟!

كلا : فلا السماوات حسب القرآن هي مطلق الأجواء المحيطة بالكرات
 سبع القرآن هي سماء الأنجم، كل الأنجم المرئية بالعيون المسلحة وسواهـا :

 والأرضين، على حد تفسير هؤلاء المتقولين، كلها في السماء الأولى من سبع القرآن!.

تم الأرضون السبع هي سبع كرات متماثلة مـع بعض تمانـالًا تاماً لا لا يوجد في غيرها من الكرات مهمـا كانت بليارات، وأكبر منها بمليارات اتلات المـرات، توحيها (ومن الأرضه") : فالأرض هي أرضـنا المـعروفة، المشـار

$$
\begin{align*}
& \text { ( }  \tag{1}\\
& \text { سورة الذاريات، الآية: \&V . . } \\
& \text { سورة الصـافات، الآية: } 7 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

إليها بلام العهد، و"امن" تعرفنا : أن بينها وبين الست الباقية مجانسة ومماثلة

 فآية المماثلة ترمي إلى مماثلتين انتين : مماثلة الأرضين السبع مع بعض
 شيئآ ما فما مي الأولى؟. . . إنها متماثلة في المادة المخلوتة منها وسواها كما السماوات: وأكُ




 فالمادة الأرضية منا تخلق في يومين من التفجرة الأولى في المادة الأمّ



 فللست الباقية مياه وجبال وأشجار وحيوان وإنسان كما لأرضنا هذه نستوحيها من بركاتها وأقواتها ، إذ تقتضي من يستفيد منها من دابة، وكما ورا ونا


(Y) سورة نصلت، الآيات: (Y-9 (Y)
 متة أيام وكان مرشَ على الماء راجع (ستاركان) من الصفهة با - أيضاً.






 تحكم شريعة الله على كل كما يحتاج ويتطلب منه، ونقاً لبيئته الروحية

والمادية.
أجل: إنه ليست السماء خلواً من الشُرائع والمتشرعين، ومن المدن والمتمدنين كما يروى عن الرسول الأمين توله عن ليلة المعراج : هيا علئ المي!

 والأرضين السبع حتى رأيت سكانها وعمارها وموضع كل ملك ملك منها، فلم أر



 كإبراميم وعيسى كعيسى . أقول: لا يعني من المماثلة التعلدد، وإنما مماثلة الشريعة والأنبياء مم أنياء أرضنا تمانـا تحكم

 والوحي بعد رسول الشه قائم على وجه الأرض فإنما يتنزل الأمر إليه من فوق الـيماء من بين السماوات والأرضين
 مربوطة كل مدينة إلى عمود مربوط من نور طول ذلك العممود في السماء مسيرة ماثتان وخمسون سنة||(1)

ولسنا ممن يحصر هذه المدن وهؤلاء العقلاء بالأرضين السبع، وإنما





فالأرضون السبع هي من جملة مساكن الدواب والعقلاء المتمدنين


 محمداً
 الاختلاف بينها طباقاً كما في السماوات، وفي فواصلها فيا ولا ولا نقبل منها ما يخالف الحس وحجة الكتاب، التي تجعل السماء الأولى سماء الأنجمه، فأين خمسمائة عام ومليارات الأعوام التي تفصل بين البعض من من مجرات التا لانها، فضلاٌ عما فوقها من سماوات، وإلى غير ذلك مما لا يصدق إلا ما يصرح بـ به

تفسير البرمان r: 10 القتي عن الصادق الرسول والأنمة من آل الرسول السماوات كما استو حيناه من الآيات.


 سورة النحل، الآيتان: عو، •0.

أو يوحيه القرآن، وقد نحتمل صدق البعض مما لا ينافي القرآن.
والبشرية حتى الآن على جهدها الكبير وتحملها العسير الكثير الكثير، ما وصلت لحد العلم أن وراءَ أرضنا هذه حياة كحياتنا، أو حياة حيوانية أو نباتية فضـلاّ عن الإنسانية، والقرآن النازل قبل أربعة عشر قرناً يخبرنا بكل هذه الحقائق وكما تكفلت آية واحدة في »الشُورى") لإثبات وجود حيان


 تعدو محطة الخيال والآمال حتى الآن! سبحان الحنان المنان :





مدنية - وآيـاتها اثنتا عشرة

范
促


 ذَلِلَ ظَهِهُ
 صفحة من الحياة البيتية للنبي كيف كان يحافظ على كرامة النبوّة، لحدّ تحريم بعض ما أحلّ اله له لكيلا
 الرسالي، وأن الله تعالى يُرجعه إلى حلٍ مـا حـ حرّمه على نفسه ويكفيه شر المظاهرات من نسائه . إنه لم يكن التحريم هنا تشريعاً منه عاماً ينافي ما أحلّه الله، وهو رسول

الله لا يصصدر إلا عن الله! وإنما تحريـم عمليثّ بالـحلف على ترك شـيء من الحلال الخاص له، مغبة مرضـاة أزواجه، فرارأ عن مظاهرتهن عليه، لكيلا
 آمنه الهل بالوحي وكفاه ما يهابه ورجعه إلى الحلٍّ وآن يكفِّر عن يمينه وقد فعل .







. . . . . .
وكما ورد في مستفيض الأخبار أنه بعض نسائه، فلما عرفن هددنه بالمظاهرة عليه فحلف على ترك وطئها . .
 عليه، فرارأ عما حرّمه الله من انهتاك حرمته، وانفتاك كرامته! قبل أن يأتيه الأمان بالوحي - كما أتى - بالضـمان عن بأسهن ، وأن أن يحلٍ يمينه ويرجع إلى الحلّ.




 إذ أحل اله له أكثر من أربع نسوة، وقد كانت عنده حينذ أككر من أربع نتزوج فيرمن عليهن .
 وإنما هي تهديد بنسائه المظاهرات، إكرامآ له زائداً على غيره، ولكي يحل من أسر التتحريم الشُرعي بالحلف عند المحظور، بإزالة موضـوعه وهـو
 المظاهرات، معالجة لطيفة طيبة لمشكلة بيتية للنبي عام أيضاً، أن خلق المشاكل في ممارسة الحلال محرّم في شريعة الله، وإن كان الححلال مما يبغضه الطرف المقابل، كأن تتزوج بزوجة على زوجتك،


 أو أية وسيلة محللة أخرى.

وكما ترى أن اله يلقي حبل هذه المشكلة على عواتق النساء، فيكفيه


حتى يقع في أمثال هذه المشاكل فيحتاج اللى حل إلهي!!
فالجواب: أن زواجات النبي تتتضيها بيته الرسالية، وأنا لا أحاول نفي عنصر الجاذيية والجمال عن حياة النبي شهوة الإنسان، وله جاذبية الجنس كسائر الإنسان، إلا أنه يوحى إليه، قالَب بشُري يديره قلب وروح الوحي كما يدير سائر الأرواح وإنما أقول: إن النبي

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثامن والعشرون
والشهوانية المحللة إلى الجاذبية الإلهية، فكان يعيش كبشر، وكل تصرفاته بمرضـاة الهه، حتى زواجاته التي كانت كلها بأمر من الله، وكما في تزويجه


 صحيح أنه هِ

ظروفه التي كانت تتطلب هذه الزواجات، ومَن هن هؤلاء الأزواج؟. نرى أن أول أزواجه
 رسالته، أتُرى لجممالهها وصغرها؟ كلا ! إنما لإيمانها وكفاءتها وزا وزمالتها للرسالة المستقبلة التي آمنت بها قبل غيرها! وكانت منها - فيمن ولدا


خديجة قبل الهجبرة بثلاث.
فلما ماتت تزوج
 الحبشة، فلما توفي تزوجها رسول الله
 تم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي بِكر، ولم يتزوج بكراً سواهـا ، وكا وكانت

معه - إلى أن توفي - تسع سنوات وخمسة أشهر، تزوجها لعلل سياسية. تم تزوج حفصة بنت عمر، وهي ثيب، بعدما عرضها أبوها على ألى أبي بكر وعلى عثمان فلم يستجيبا، تزوجها بنفس العلل، وأن يصلح مرفوضة،

فيصلح أباها أيضاً .
(1) سورة الاحزاب، الآية: rv.

تم تزوج زينب بنت خزيمة، وكان زوجها الأول عبيدة بن الحارث بن
 تزوج بها ليشجع المقاتلين للحرب فلا يعتبروا أهلهـم هـدرأ إن قُتلوا، فالنبي وكذلك تزوج أم سلمة، وقد قُتل زوجها أبو سلمة في أُحد، فتزوجها النبي وتزوج زينب بنـت جحش - كـما أسلفنا - لـمـهمة تـحليل حـانـئل
 فلماذا زوّجها زيداً، وكانت وكانت رافضة لزيد وهي غريبة عنه؟. تم تزوج جويرية بنت الـحارث سيد بني المصـطلق، إذ قسم رسول الله على نفسها فأتت رسول اله عنها رسول الل عمن لا ترغب إليه وهي راغبة إليه تم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة مسلمة في الحبشة،
 ترغيباً وتثبيتاً لها في إيمانها .
تم تزوج بصفية بنت حيي بن أخطب زعيم بني النضير . نم بميمونة بنت الحارث بن حزن، وكانت قبله وهكذا نرى أن لكلٍ من زواجاته
 مال، ولهذه الثلاث أيضاً - على جمالهن - أسباب تتخطى جاذبية الجنس

والجـمال، إلى جاذبية الحق والكممال، وتطبيق شرعة اله حنوناً عطوفاً ورحمة للعالمين

ثم هنا - في آيات التحريم - نجده يدفع عائشة وحفصة إلى المظاهرة عليه والمشاغبة معهه، وعلّه كان عليه
 نم حرمها على نفسه عند المظاهرة، تم أحلّها الهل عليه بإزالة السبب.
 خطاب في صيغة العتاب وليس به، وإنما يتساءله : لـماذا يُحرمْ نفسه
 والثاني هو الخوف عن مظاهرتهن كما يتبين من بقية الآيات، ولكي نعرف أنه

 إذ فرض له تحلَّته :
 والتحلة المفروضة ليست هي التحلل عن مطلق الأيمان بالكفارة، فإنه

 مارية، نقال
 خرجت أرسل رسول الش الْ

 اله ذلك لي، اسكتي . . . نم حرمه على نفسه بالحلف اتقاء شرها . . .

حرام لكونه حنثاً لما فرض، وإنما هي التحلل عما حرّم باليمين دون مبرر
 كانت بأداء الكفارة، فالتحلل عما حرم على نفسه .
فمخالفة اليمين كيفما كان تقتضي الكفارة، سواء أكان الحنث واجباً كما هنا، أم حرامآ كما في الأيمان الموافقة لواقع المرجوحية، كما يحلف على ترك الحرام أو المكروه أو المباح المرجوح لضرر أو مئله، ووجوب


للحفاظ على كرامة اليمين •
ولقـد حلف النـبي مظاهرتهن، فيما رآه النبي زال سبب الخوف، وأن مرضاة الأزواج لا تبرر تحريم الحالال، ولا ينعقد الحلف عليه، حينذالك فرضت عليه
 ولاية اله علينا : أنه يحبنا ويتولى أمورنا، فلذلك يفلك يفك أسرنا عن أمثال مذه
 من هنا نعرف أن تحريم ما أحله الله لا يبرره شيء، إلا أن يحرم بعنوان
 وحتى فيما إذا نحلف على ترلك شيء أو فعله فلزامه رجحان الفـلـ الفعل أو الترك واقعاً، وإلا تحلّل بكفارة كما في تحريم النبي مارية القبطية.

 الإسرار هنا كان منه

وهما - بالإجماع -(1) صاحبتا هذه المعركة الضارية ضد الرسول نكح مارية القبطي؟؟
لقد أسر النبي أحداً، ولكنها نبأت به عائشة، زميلتها في المظاهرة، وأظهر الله نبيه على الـى إنبائها، عندئذِ عرّف النبي وأطلع حفصة بعض الحديث إشـارة إلى جانب منه، وأعرض عن بعضه ترفعاً عن السرد الطويل وتجمملاً عن الإطالة في

 ترى ما هذا الحديث السرّي، الذي تأذى النبي بإفشائه؟ هل إنه وقوعه
 يكن حديياً مستجداً لحفصية حتى يسر به إليها، و"احديثاً، - بعد قصنة النكاح

والتحريم والتحليل - يوحي بأنه حديث جديد! أو أنه تحريمه مارية على نفسه؟ فكذلك الأمر! إضافة إلى كونه بشارة
لأزواجه تتطلب الإعلان، لا الإسرار!

أو أنه تبشيره إياها بخلافة أبيها وأبي بكر؟ فكذلك ألكا الأمر! فإنها بشارة




 علاقة عريقة بالقضايا النسائية تحرضهن على المظاهرة، فما هو إذآ؟ (1) وممن يروى عنه ذلك عمر بن الخطاب - أخرجه عبد الرزاق وابن سعد وأحمد والعدني وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن حيان وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس عن


علّه أو منه قصة مارية، وأنه حرمها على نفسه، أسرّ المـجموع إلى



 الحلف 钅
 بينهما، ولا يعقل أن تنبئه
 بالمؤامرات والمكايدات المحبوكة وراء الأستار، فتكسرا من نورتهمـا، وتقلَّا من فورتهما ضده



 وأذاعت سره هو
 المظاهرة عليه، أن ترأسا مسيرة ضـارية مفصحة من كـلـة النـة النساء على رسول الشا داره، ولهذا وذاك كان حلفه على ترك مـارية كيلا تعقبه وتلاحقه هـذه
 النبي

الفرقان في تفسير القرآن/الجهزه الثامن والعشرون
الروح المستكن في قلب الجسم، فطالما القلب يصغو أو ينجرف روحياً فهو لا يخرج عن نياطه ولا يزول عن مناطه قالبياً.
 شيئين تجوز العبارة عنهما بلفظ الجمع، كما وأنهما جمع لغوياً : وأوَآلمَنَارِقُ
 العبارة عنهما بالتثنية أيضاً، وعل" هنا نكتة زائدة هي ضمم قلوب سائر نسائه الصاغيات معهما إليهما، ولأنهما أساس المظاهرة ورا ورأس المشكلة، قلوب الهامشات إلى هـاتين المتنين، كما وأن توبتهما إلى الله توبة لهن جمعاء إذ يسمعن لهما .

فأنتما بين حالتين لا نالت لهـما : التوبة إلى اله لإصـلاح القلوب الصصاغية المائلة عن الله، وهذا طريق اللجنة، أو المظاهرة على الها اله فإلى


حملة عنيفة مائلة بعدما مضى، ندرك منها عمق الحادث ومر ومدر ومدى أثره في قلب الرسول فيها موالاته له له المؤمنين والملائكة، ما لا نجد مئلها في آية معركة أبداً .

أمظاهرة على الرسول الأقدس الطاهر


سورة التوبة، الآية: الآية: M. M.




وفيما إذا سيُلـنا: كيف كـان بإمـكان الامرأتين الـمظاهـرة على


فالجواب: أنهما تشاورتا فاختلفتا من ورائها فاتكة الإفك المشهورة:










(行) . . .
سورة الاحزاب، الآية، الآية: هV. A.

الدر المنور 7 : 7 ا








 الش
 علمتم ما فريت به مارية القبطية وما دصى هليها في ولادتها إبراميم ابن رسول الل اله
 الل

 لهما ولأبويهما أنفسهم بأن يقذفوا مارية بأنها حملت بإبراميم من جريح ومـم لا يظنون أن جريحاً خادم، فأقبل أبوامما إلى رسول اله


 تقولاذ؟ تالا : يا رسول اله إنا خلفنا جريحاً ومارية في مشربتها - يعنيان حجرتها - ومو

 يا أخي ومعك ذو الفقار حتى تمضي الثى مشربة مارية، فإن صادفتها وجريحاً كما يصفان
 يدي رسول الله






 جريح فأحذ بيله وجاء به إلى رسول الله جريحا خادم ممسوح، فولى رسول الله

ويُروى أيضاً غير ذلك(1) وعلّهما معاأ معنيان في آية الإفك ، مهـما اختصت آية المظاهرة بما افتعلت الامرأتان على أم إبراهيم .
هنالك الله يهددهـما عن مظاهرتهـما كتلك الفادحة الفاضحة القادحة
 إنباوْه






الأحاديث أيضآ (r)
=





تتل رجل مسلم بكذبها .
(1) كما في اللر المنتور انها نزلت في عائشة وما رميت به في غزاة بني المصطلق من خزاهة، ولا منافاة بين النعلين كما قلنا

 المنور 7 ا المؤمنين) مو علي بن أبي طالب


 . حرمة الرسول

إن تلكم الممؤامرة والمظظاهرة النسائية برئاسة عائشة وحفصة بلغت لـدِّ حملت الرسول

المشكلة :


ومذه مي الحملة الأخيرة منا، تهلددمن بالطلاق، وتوحي كأنهن لسنَ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، مهما كنّ أبكاراً أو
 الصفات، اللهم إلا أن يُبُنَ إلى الهُ



 أصل هذه الصفات.
فزوجية المرأة للنبي ليست كرامة إلا مع التقوى فلها ضهعف ما لغيرها :



وهذه الصفات هي خير ما تتواجد في النساء، فلو كانت مناكُ خير منها
 فالإسلام هو التسليم للحق أيآ كان ولو على نفسك، ومنه التسليم

$$
\begin{align*}
& \text { سررة الاحزابب، الآلية: } 19 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الأحزاب، الآية: •Y. } \tag{r}
\end{align*}
$$

لحكم الله في حلية تعلُد النساء. . والإيمان هو الاطمئنان باله والأمان إلى الله . . والقنوت هو الطاعة والخضضوع، والتوبة هي الرجوع عما يقارف من خطيئة، والسياحة هي التأمل والتدبر في مبدعات الخلقة بصراً وبصيرة، وهن مع هذه الصفات بين أبكار وئيبات كما هن.
إذاً فطلاقكن ليس إلا طلاق نساء عاديات من أبكار وئيبات، فتبديلكن بطيبات راقيات لهن ما لهن من الجواذب النسائية وزيادات خُلقية ومعنوية، فلمَ هذه المظاهرات النكراء ضد الرسول الطاهر الأمين؟! ولكي يرغم الرسول يوماً، ظل فيها عند مارية القبطية، تأديباً لهن، وتطهيراً لها عما نُسب إليها، فظُن أنه طلقهن ولمّا، حتى طمأنه اله بما مضى وخلص دون دور التأديب والتأنيب فرجع إليهن
















وكما لا يجدي نساء النبي عابدات مابرات مجاهدلات، كذلك المؤمن لا يكفيه إيمانه ما لم يَّهِ وأهليه


إن وقاية الإيمان لا تكفي كعقيدة، إلا بانضمام وقاية عمل الإيمان، لا



 مسؤول عن رعيتها | .
والوقاية هنا تشمل المعرفية العقائدية والعملية(1) للأنفس والأهلين، ألما أن

 الوقاية الجماعية، وكما الأمة مأمورة بالوقايات الفردية، سواء.
نم الأهلون لا تختص بالزوجة والأولاد للزوج والوالدين، إنه يشمل كل مقود لقائده، وكل مسوس لسائسه، من الجو العائلي، إلى الأقربين، إلى الـى العائلة أجمع، والثى الزعامة الدينية والزمنية سواء




وأدبومم .



 سورة آل عمران، الآية: •1.


 وأما الناس المؤمنون المقصرون عقيدة أو عملاّ، فهم إنما تمسُّهم نار هؤلاء الكفار على قدر تخلفهم، تم تشملهم رحمة الغفار ويخرجون الـمّ أخيراً من النار.
 بالنار، لا يخففون عنهم ولا يرحمون، لأنهم هكذا يؤمرون، عذاباً فوق عذاب:
 أوامر الله هناك بحق المجرمين، دون مسايرة ولا مهادنة.

 يرحمون، لكنها للكافرين الوَقود عذاب الخلود:

## 




سورة الأنبياء، الآية: الآية: Y \& .
 مع كل إنسان منهم حجراً أو شيطاناً، واله ألملم. سورة المرسلات، الآية: YM.

وأصوات الأقوال، والانحرافات النفسية التي تتجلى لهم فيفضحون، وفي

(1)
 بكفَّر له، فإن كبائر الحسنات والسيئات فعلاً وتركاً تعذره عن صغائرها :

高


إن التوبة النصوح هي البالغة في النصح، أن يناصح فيها التائبُ نفسَه، ويبذل مجهوده في إخلاص الندم، إزالة لآثار العصيان الغابر، اليار، والعزم على تركه في المستقبل والحاضهر، فإن التوبة وهي الرجوع إلى الشه عن حجاب اللنبب، إنه درجات، كما أن المعاصي دركات، فأفضل درجات المات التوبة هي
 الحاضّة للعمل الصالح بعدها، العائشة القلب مذكرة مكررة النصح بعدم

هأن يندم العبد على اللنب الذي أهاب فيعتذر إلى اله تم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع"(Y) (وأن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل|"(ث)،
سورة ق، الآية: YY.
 رسول اله، ما التوبة النصوح؟
 بندامتك هند الحاضر ني نم لا تعود إليه أبداً. وني معناه ما في نور الئلين ه: :VVE من الكافي من أبي الصباح الكناني قالل : سألت أبا عبد اله


وتُرى پأينا لم يعد. . ؟| ولكن " . . الله يحب من عباده المفتن التوَّاب|"(1)" فأدنى النصوح في التوبة هكذا تصميم، وأعلاه التطبيق .
وفي هذه التوبة الحاسمة تكفير للسيئات كلها وُعَتَّ رُيْكُمْ أَن بُكَفْرَ عَكُمَ
 الكبائر التي تبتم عنها توبة نصوحاً، وإلى منعها حصول ما السيئات من بعد. وتُرى كيف تكفر السيئات، وقد كتبها كتبة الأعمال ويكتبونها، وقد سجلت في مـختلف السجـلات الإلهية من أعضـائك وفضـائك وأرضـك ومكانك وزمانك؟: إنه تعالى (ينسي ملكيه ما كتبا عليه من اللنوبه، ويوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض : اكتمي ما كان يعمل من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس عليه شيء يشهد عليه بشي؛

من الذنوب|(1)
وهذه التوبة من أنجـح الوقايات عن النار بعدل وقاية التقوى، تكفر
 المكفٍّات المكررات طيّات آياتها .

 هذه المكرمة الإلهية للمؤمنين الواقين أنفسهـم وأهليهم نارآ، التانبين



 العبد توبة نصوحاً آحبه اله فستر عليه في الدنيا والآخرة، فنلت: وكيف يستر علي؟ قال:
 إيمانه، فالمعية الإيمانية توحي بدرجات عالية من إيمان، مهما كان المؤمنون
 أو قصَّروا، ما كان حياتهم - كمبدأ - إيمانية تائبة آبئة.



 نُرُّا . . ¢(1) فهو النور الذي حصله المؤمن من ورائه : حياته الدنيا، وهو


 هو نور الفرقان وتأييد الرحمن الناتج عن مئلث النور


ومربع النور - هذا - يتوحّد فيصبح نوراً واحداً يسعى بين الأيدي والأيمان، فقسم العـمل الصـالح والإيمـان والفرقان سوف يكران يكون على الأيمان، فإن المؤمن يؤتى كتابه بيمينه، وقسم الهداية يكون بين الأيدي، ومنه الهداة إلى الله من النبيين والأئمة، أو أنهما يكونان فيهما كما توحي لـ

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النور، الآية: •ع }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النساء، الآية: IVE }  \tag{r}\\
& \text { سورة الزمو، الآية: الآلا }  \tag{६}\\
& \text { MQ سورة الأنفال، الآية الآه }
\end{align*}
$$

وحدة النور(1)، فالنور المربع بالأيمان يعده للحساب الحاضر، وهو بين





الجهات الظاهرية.
وأما الشمال ووراء الظهر فهما لغير المؤمنين إذ يؤتون كتابهم فيهما، نم لا إمام لهم أمامهم إلا الأئمة الذين يدعون إلى الـى النار .

وهذا النور الساعي بين الأيدي والأيمان ينير لهم سبيلهم إلى الجنة،


الإتمام، وإنما مثلث النور غير التام يتطلب التمام:
 الششفاعة الأخيرة التي قد تُشفع بشُفاعة الشافعين المأذونين، بعد شفاعة الوقاية


المؤمن نوراً خالهاً فينضـم إلى نور الأنوار : محمد وآله الطاهرين الأبرار . فهـالك يُلهـم المؤمن ذلك اللدعاء، حين يُلجم غيره عن كل دعل دعوة ودعاء، وذلك الإلهام علامة الاستجابة، وإلا فلماذا السـمأح بهـ بهُ وأنه من إكرامه،، كما أن في رده خزيـه، فالغفر عن نقصـان الانها الإيمان ومان وما يتطلبه الإيمان، إنه تتميم لـمئلث النور بين يديه وعن يمينه، مهـما كان نور الهداية الها تاماً لا يحتاج اللى الإتمام.
 يسعى أثمة المؤمنين يوم اللقيامة بين أيديهم وبايمانهم حتى ينزلوا منازلهم في الجنة (ه الـي (rvo

: (T) كَ
فإن المنافق والكافر نار حيئما دار، وإخماد النار واجبب المؤمنين الأحرار، ولكي تبقى الحياة سليمة أمينة.
إن جهاد المنافقين والكفار - ومو بذل الجهد في إلـا










 وأخيراً مثال واقعي للمؤمنين يُطمئنهم في الإيمان، وللكافرين يخيُّب



ختام فيه تأنيب رعيب على زوجتي النبي المتظاهرتين عليه(1) ، وعلى كل من له صلة النسب أو السبب، أم أية صلة من الصـلات بأولياء الله، أنها لا تنفعهم ما لم يكونوا متقين.
 صَالِحَّنِيُ يعني بها التحتية في المنزلة، لقيامه عليها، وغلبته على أمرها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهـم على بعض وكما يقال : فلان الجندي تحت يدي فلان الأمير، إذا كان من شحـنة عمله، أو متصرفاً على


 صـلاح الزوج كما في نوح ولوط، ولكنهما خانتاهـما، رغم كونهـما عبدين صالحين، وفي ذكر الوصفين بدل الاكتفاء بإشارة الضمير تعظيم لمقام العبودية

 الآخرة؟ إن الخيانة خلاف الأمانة، والقدر المفهوم هنا منها الخيانة في




تم إنها خيانة تدخل صـاحبها النار، فليست إذاً نشوزاً في الأمور البيتية العادية فحسب، وإنما التي تحقق جزاء النار من الكفر ومـخلفاته، ومنها


 السرٌّ، وكما يُروى في امرأة لوط ضأنها كانت تـخرج فتصفِّر، فإذا سمعوا
 الساخرين، وتقول إنه لمجنون مع القائلين ومن الأولى نستطيع أن نحمِّلهما كل شيء إلا فاحشة الزنا، وكما يروى
 سيما أقنوم الكفر، استحقتا دخول النار رغم أن زوجيهما نبيَّان :
 من الله إلا تقوى اله، دون أواصر القربى مع أولياء الله، فقد دخلتا النار (في البرزخ) وستدخلانها يوم القيامة، مع الداخلين، دون ميزة ولا كرامة، إنما
 لهما كسائر القيل لسائر الداخخلين، بل إن مهانتهما أكثر ممن سواهما لأنهما هتكتا ساحة النبوة ولوّثتا جوَّها بإطالة ألسنة الناس على العبدين الصالحين

 وهكذا يكون دوماً دور الكفر والخيانة الكافرة، أن لا يبررها ولا يغني
 بالصاللحين، كضابطة عامة لا تشذ، فالنجسة الأخلاق والنحسة، لا يطهرها بيت النبوَّة، إلا قدر ما تأخذ من طهارتها، كمـا وأن الطاهرة الزكية لا

يدنسها بيت الكفر والفرعنة، بل وبالإمكان أن تمثل أهل بيت النبوة:

أنه تد جاء لوطاً رجال؟

سورة الااحزاب، الآية: •r.


هنا تتقدم امرأة فرعون على مريم أُم المسيح، لا لسبق زمني فـي
 شيئاً، وإنما هي تقوى الله تغني، فامرأة فرعون متحللة نسبياً وسببياً عن كل ذلك، ولكنها بتقواها في جوٌ الطغوى تستحلُّ مكانة علياً، لحدٌ تقدُّمها في


أظنها الامرأة الوحيدة، في مملكة عريضة، عند أعظم ملوك الأرض وأقواهم وأطغاهمّ، في قصر عديم النظير، تجد فيه فيه المرأة كل ما ما تشتهيه، فهي في هذه الأوساط الكـافرة، تحت ضـغط الملك والحاشية والبلاط، وضغط المجتمع السامّ، في خضـمّ هذه الظلمات الطات الطاغية . . . إنها وحدها ترفضها كلها وتعتبرها سجناً وشرّاً ونحساً تستعيذ بالله منها .
 عن قصرها، وأن ينجيها من شرٌ الطاغية (فرعون) وهي ألصقق الناس به!
 اكْكَّلِمِينَ

وإنها لنموذج عالٍ في الاستعلاء على عَرَض الحياة وزَهرتها في أجمل
 المضللة، والمعوقات القوية، ولتسمح لنفسها أن تطلبه هذا الطلب العظيم:


 و, وعِنَدَكَ لا تعني عندية مكانية فإنه تعالى ليس له مكان، إنما عندية المكانة
'أن يبني بيتها في أرفع مكان وأعلى مكانة في الجنة حيث مسكن الأنياء!


 طلبت أولاً أقرب الأقربين! كلا! إنما تطلب نجا

 لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها وأضجعها على صـي





 ونلانين مرة، تكريماً لهاها وذوداً عن كرامنتها التي مُسَّتَ بُتهمَ اليهود،


 وإنما إيراز معجزة إلهية ودفع تهمة التصقتت بها عبر هذه المعجزة: ا(حَملها دون زوج يُعرن" . هذا، ولكن ترى كيف يذكر حفظ الفرج هنا وفي آية أخرى في عداد (1) اللدر المتور Y: Y£Y - أخرجه من عدة طرق عن عدة من الآصهاب والتابعين.

فضـائلها، ويفزَّع عليه نفخ الروح فيه، كما منا، وفيها كما في الأخرى:
 يختص بها، وأنه من أوَّليات واجبات الإيمان؟ ثم تُرى، ما مو المنفوخ فيها
 أم نطفة الرجولية مع الروح، آم ماذا؟ . .

 ولدفع اختلاق النصارى لها عشيقاً خطيباً هو يوسف النجار، لتخفيف وطأة التهمة؟ فهذا وذالك وإن كانا من اللدوافع لذكره، ولكن لا يتفرع على إحصان
الفرج - هذا - أن ينفخ فيه من روح الله!.

أو ولأنها كانت معرَّضة للحملة الجنسية، لجمالها، وأنها نذرت لخدمة البيت فكانت فيه ليل نهار، ولكنها غلبت على مختلف النوازع والعراقيل قانتة مجاهدة رافضة للجنس حرامه وحلاله، ولأنه ينافي وحريتها في خدمة



 معوَّذة من الشيطان عند الله، ونابتة نباتاً حسناً عند الله، ومن غلبتها التغلب على النوازع الجنسية وجواذبها وهي في عنفوانها، وهي بمعرض مـختلف الرجال في بيت الهل ليل نهار، فهذا الإحصان مما يتطلب إحسانآ عالياً لها

من الله المنّان ومن أحسنه أن نفخ في محل الإحصـان روحاً منه، فقد جمع إلى الدافعين الأولين لذكر الإحصان مذا ألدا الثالث فاكتمل لها ميلث الإلث الإحصان


حدِّ المروي عن الرسول (1)





أحصنت فرجها، لا جيهها، والروح نفخت في فرجها، لا فرج جييها! فمن كون الآلة التناسلية النسائية هي المنفخ المدخل هنا لروحِ مر من الله
 فلم يكن حملها المسيح بمقاربة كالعادة، بل بالنفخ والالققاء الإلهيين في فرجها، فإن المسيح هو الروح والكلمة الملقاة إلى مريم


 عمق الرحم فتزاوجت مع النطفة الأنونية، فأصبحتا جنيناً، نم الما انضيمت إليها الروح فها هو المسيح عيسى ابن مريم نم الروح هذه كسائر الأرواح الإنسانية في الجوهر وأنها مخلوقة،
 زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرامراة فرعون وأخت موسى أترل: ومذا لا ينافي بقاء بعض أزواجه مثل خديجة في زواجها . |r| (Y) سورة النساء، الآية (Y)

وإضا فتها إلى الله ؤرُوحَنًا تشريفية تشرفها وتفضلها على كثير من الأرواح،




فأرواح بني آدم تمتاز عن غيرهـم من ذوي الأرواح كما هنا، وأرواح


 بعض من ذات الله! وسبحان الشا!

وقد نوافيكم بتفصيل مذا الحمـل المبارك في طيّات آياتها المفصلة . كالسورة المسماة باسم مريم نم الآية تبيّن بعد فضيلة الإحصان، تصديقها بكلمات ربها وكتبه، وأنها
 تذكير لنا أن القنوت في الرجل يتغلب على ما في النساء عدة وعدة، فكا فـان من الأفضل أن تعد في قنوتها من عداد الرجال، رجولة في في قنوطها وبطولة في تصديقها


$$
\begin{equation*}
\text { سورة السجدة الحجر، ،الآية: : } 9 \text { ، } 9 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

